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Hermann Hesses.

H.F. Peters

Heinz Kraus

Das von Hermann Hesse im Jahre 1920 veroffentlichte Buch
Wanderung

ist

eine

Form

der

Reisedarstellung.

mehr als die Beschreibung einer Reise.
interessante
Fragen
und

in

mit

den

ist

von

unterschiedlichen
Das

Dichtungen.

Versuches,
es

Zusammenstellung

einen

Buch

Teil

Es ist jedoch

Vielmehr ist Wanderung eine
Gedanken,

Kunstformen

Uberlegungen

und

wie Malerei, Presa

ist ein Ergebnis Hesses personlichen

seines Lebens zu erklaren.

Anders gesagt,

eine Reise auf dem Weg in das eigene Innere, wo der Mensch

seinem

Dase in

um

Antwort

eine

auf

die Fragen des Alltags

ringt.
Weil

Hesse

selbst

ein

Mensch

mit vielseitigen Interessen

ist, kann er auch so viele Menschen mit seinen Werken erreichen.
Auf
zu

ganz

verdeutlichen

schones
eine

unterschiedlichen

Gedicht

Hilfe

flir

und

Wegen

wei t erzugeben

oder

auch

ein

die,

die

eigene

sicher entstanden mit

versucht

dem

bald

ProsastUck.

er,
ein

seine

Gedanken

Bild, bald ein

Sie sind vielleicht

Klarheit suchen; aber sie sind

Interesse,

etwas

Uber

Hesses eigenen

Weg, das eigene Ziel, den Sinn des Lebens fUr sich und fUr andere
verstandlich machen zu wollen.
Dem KUnstler ist es wichtig,
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daB

sein

Werk

eine

AuBerung

seines Ichs darstellt und ist also

von seiner Sichtweise und seinen Interessen abhangig.
welche
nis

Form er auch herstellt, mochte ein ganzheitliches Verstand-

fordern

in

diesem

uns

Der Kilnstler

zu

oder
Werk.

GefUhle

Wanderung

zeigen,

denkt.

auch
was

er

wecken.

So

versucht es Hesse

ist ein Ergebnis von einem Versuch,

von

sich,

von seiner Welt, bzw. Umwelt

Filr uns ist also zu fragen, welche Verbindung es zwischen

dem Kilnstler, seinen Gedanken und seinen Bildern gibt.
Der

Leser sollte spilren, was Hesse in seinem Leben wahrnimmt

und

selbst

ins

und

seine

Platz

kein

Ersatz

Nachdenken
in

der

kommen,

nach

sich

Welt zu finden.

filr die eigenen Schritte.

selbst zu fragen

Hesses Schilderung ist

Keiner auBer dem einzelnen

Menschen kann dessen Wegen aussuchen.
Kunst ist das ideale Mittel filr die AuBerung dieser Gedanken.
Sie

sind

individuell

formuliert

und

in

der Herstellung eines

Kunstwerkes

werden viele unterschiedliche Elemente zusammenkommen.

Jedes

reprasentiert

ihn

Werk

einpragen.

lebens
wir
so

Wahrend

Uberlegungen

konzentriert

Hauptfrage

Kilnstler

und

die

Gedanken,

die

Durch das Werk konnte man einen Tei! des Kilnstler-

kennenlernen.

selbst

den

auf

Uber

die

vergessen:

wir

das eigene Leben machen.

Dinge,

Wer

sein Leben anschauen, milssen
Wir sind

die wir tun, daB wir so oft die

sind wir?

Erst vor diesem Hintergrund

sind die anderen Fragen wichtig und zu beantworten.
Es
Seins
und

gibt

unter

den

Fahigkeiten

jedesmal
seines

anders
eigenes

er

ProzeB

seine
des

sichten
wandernde

drucksform

groBen

haben.

die

ausgedrilckt.
Lebens.

Welt

Reichtum
eine

GroBzahl von Moglichkeiten

Jeder

Er

nimmt

gestaltet
sieht,

sie
wie

Mensch
die

um.
er

Schaffens

denkt und fUhlt.
eine

Einladung,

Seine

sind

sein

fUr

die

ist

ein

ideal es

Verkorperung

der

Kilnstler
Elementen,

Dabei spilren die anderen,

eine

Kilnstler

ist

vorhandenen

Erkenntnise,
Werke

unterschiedentlichen

Sie werden, auch in demselben Menschen,

kilnstlerischen

und

versuchen.

sehr

Menschen,

und~

interpretiert
wie

eine

Quelle
weitere

Beitrag

zu

So ist der

filr neue EinSchritte
der Welt.

zu
Der

Sinnbild und eine gute Aus-

der nicht enden konnenden Suche
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nach

einem

finden,

bedeutsamen

das

Leben

Dasein.

Jeder

muB

das

eigene Dasein

gestalten - es gibt keine allgemeinen Rezepte,

um in Frieden und Harmonie in und mit der Welt zu leben.
So
die

soll

mit

Verbindung

dieser
zwischen

Arbeit der Versuch unternommen werden,
einzelnen

Ausdrucksformen

und

der

Bedeutungg

flir

die

Gestaltung dieser Ausdrucksformen zu zeigen.

der

Wanderung

von

der

der Situation des Menschen und seine Gedanken

Hermann

Hesse

mochte

ich

Am Beispiel

deutlich

was der Dichter selbst, vor allem aber uns, zu sagen hat.

-~

Kunst

machen,
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Nur durch Kunst konnen wir aul3erhalb unseres eigenen
Daseins schauen, un den Ausblick des Universuns eines anderen kennenzulernen. Das ist eine Welt, die nicht wie die
unsrige ist. Erst dann sehen wir Landschaften, die uns
unbekannt geblieben waren, wie die rvbndlandschaften. I:Airch
Kunst sehen wir, zun Gluck, an Stelle einer einzelnen Welt,
der eigenen Welt, die Welt in ihrer Vielwertigkeit, so unterschiedl ich wie die Ktinstler, die sie be\\Ohnen. 1
1

Marcel Proust, The Maxims of Marcel Proust, np.

KAPITEL I
EINLEITUNG
Das von Hermann Hesse im Jahre

1920

veroffentlichte Buch

Wanderung ist eine Form der Reisedarstellung, die sich schon seit
de:Pl 18. Jahrhundert in der Prosa groBer Beliebtheit erfreute.
Andere Be i spiel e s ind etwa Die Harzre i se von Heinrich Heine oder
Johann 'lblfgang von Goethes ltalienische Reise.

In der fLlr die

politische Entwicklung in Deutschland besonders wichtigen Zeit
des Vorrnarz kam dieser Art der Reisedarstellung in lyrisch-zyklischer Form eine besondere Bedeutung zu.

Ein besonders be-

kanntes und bedeutsarres Beispiel dafUr ist Heines Deutschland. Ein
Wintermarchen.

Zu jener Zeit wurden literarische

For~n

als Mit-

tel benutzt, un durch die Beschreibung eines frerrden Landes politische Aufklarung zu betreiben und damit zugleich Kritik an den
Zustanden im eigenen Land zu auBern.

In diesem Sinne als kritische

Reflexion hat auch Hesse sein Buch verstanden.

Jedoch ist dieses

kleine \Verk zugleich mehr als nur die Beschreibung einer Reise,
~hr

als nur die Kritik der politischen Zustanden eines Landes,

die hier ohnehin wenig ausgepragt ist.

Wanderung ist vielmehr

eine wunderbare lusamrenstellung von Gedanken, Lberlegungen und
Fragen.
Insgesamt enthalt das zuerst in Berlin veroffentlichte Buch
dreizehn Prosaaufzeichnungen, zehn Gedichte und vierzehn farbige
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Bilder und erreichte bis 1927 eine Auflagenhohe von insgesamt
13.000

Exenplaren.

Das ist vie! fUr ein so kleines BUchlein und

seither erschienen rrehrcre Neuauflagen.
Was rnacht den Reiz dieses Buch aus? Der Leser begegnet in
ifm nicht dem Anspruch eines groBen

~isterwerkes.

'Es ist viel-

rrehr Hesses sehr personlicher Versuch, einen Tei! seines Lebens
zu erklaren, ja,
der

~nsch

e~ne

Reise auf dem.\Veg in das eigene fnnere, wo

rnit seinern Dasein urn eine Antwort auf die Fragen des

taglichen Lebens ringt.

Hesse ist der lherzeugung, daB nicrn:tnd

unter uns frei von solchem Ringen ist.
al le.

Aber er rnacht auch deutlich:

unsrige sein.

Jeder

~nsch

Diese Tatsache eint uns

seine Losung kann nicht die

hat die Aufgabe, seinen eigenen Weg

zu entdecken.
Weil Hesse selbst ein

M::~nsch

rnit sehr vielseitigen fnter-

es sen und M:>g I i chke i ten is t, kann er auch so vie I e
seinen \Verken erreichen.

~nschen

mi t

Auf gan?. unterschiedlichen \Vegen ver-

sucht er, seine Gedanken zu verdeutlichen und weiterzugeben,
vielleicht als Hilfe fur die, die Klarheit fur sich suchen, sicher
aber auch rnit dern fnteresse, etwas Uber den eigenen Weg, das
eigene Ziel, den Sinn des eieenen Lebens fUr andere verstandlich
7.u rnachen.

In seinern BUchlein benutzt er dazu die Ausdrucksmittel

von Malerei, Lyrik und Prosa.

Er erweist sich darin als Kiinstler

irn echten und urnfassenden Sinn des \Vortes.
KUnstler zu sein?

Besser noch:

Was bedeutet es, ein

Was ist die Aufgabe der Kunst?

3

Sarniel T. Coleridge schrieb im Jahre 1818:
Now art used collectively for painting, sculpture,
architecture and rrusic, is the rn:diatress between, and
reconciler of nature and man. It is, therefore, the
power of h1.JT0nizing nature, of. infusing the thoughts
and passions of man into everything which is the object
2
of his conterrplation.

Zwar hat Coleridge dabei die Literatur und ihre Formen nicht ausdrLlckl ich mitgenannt.

Dennoch steht er mit seinen lberlegungen

zur Aufgabe der Kunst nicht allein.

Hesse versteht ebenso wie

andere den Begriff 'Kunst' als ein Ausdrucksmittel der Erfahrung,
sei es mit Hilfe der l\.1alerei, einer Melodie oder des geschriebenen
Gerade darun ist es auch nicht entscheidend, wie schon

Wortes.

ein Bi Id in den Augen eines ausgebi ldeten l\.1alers ist, oder wie man
sich in vollkmTTX':nder Weise mit Hilfe von \V'drtern ausdrLickt.

Viel

wichtiger ist es, daB der KLinstler etwas zu sagen hat und auf seine
Weise versucht, es anderen mitzuteilen.

Der Gedanke, daB seine

Harer, Betrachter oder Leser ihn dabei verstehen werden, ist demgegenLiber zweitranp,ig.

Und dennoch gibt es bestimnte Regeln, nach

denen sich entscheidet, ob das Werk 'the test of
wird.

.

ti~'

bestehen

Dem KLinstler aber ist anderes wichtig - sein Werk ist

eine AuBerung seines lchs, das in diesem seinern Werk verstanden
werden rri:ichte.

Di es em Anspruch

7.til

etzt s tandzuha I ten, is t die

Aufgabe des Kunstwerks.

Un die Kunst der Gegenwart oder einer anderen Epoche verstehen zu konnen, ist es notig, ihre wesentliche Essenz ebenso
2

Sarniel Coleridge, Oi Poesy or Art (New York: Harper
Bros., 1818).

&
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zu betrachten wie einige Grundbedingungen, unter denen
steht.

si~

ent-

Der ProzeB der Definition eines Kunstwerkes ist nicht

abgeschlossen, saidern bezieht in seiner Entwicklung

i~r

wieder

neue Dirrensionen der Betrachtung oder der Wahrnehrrung ein. In
unserem Zusarrrrenhang kann man sagen:

Ein Kunstwerk ist eiri Cbjekt,

geschaffen oder ausgewahlt in der Absicht, Erfahrungen innerhalb
einer

Di~zjplin

anzuregen oder auszudrUcken.

Die Disziplinen

konnen unterschiedlich sein, sich dabei sowohl einer geanetrischen
Ordnung als auch spontaner UnregelmaBigkeit bedienen.

In jeder

Disziplin aber erfUllt die Kunst den jeweiligen Ausdruck mit
Ordnung, Vollstandigkeit und lntensitat.

So ist die Grundlage

z.B. fUr die bildenden KUnste gewiB die sichtbare und greifbare
Erfahrung, zugleich aber ist nicht al le solche Erfahrung auch
schon Kunst:

der Unterschied liegt in dem rrenschlichen Ziel.

Der

KUnstler ordnet ein Erlebnis fur uns durch seine Art der Auswahl
und Behandlung einzelner Elernente.

Er kann diese Elerrente in der

Weise verwendenJdaB er etwas uns \Vohlbekanntes oder Alltagliches
darstellt,

lf1l

so GefUhle bewuBt zu machen oder auch erst zu wecken.

Ebenso aber kann er darangehen, durch seine Art der Darstellung
eine ganz neue Welt fur uns zu schaffen. 3 Das Werk ist also von
dem KUnstler, seiner Sichtweise der Wirklichkeit und seinen Interessen der Darstellung abhangig.
\Vo nimnt Kunst ihren Anfang?

Eine ihrer frUhen

~ellen

er-

kennen wir in der Form von primitiven Zeichnungen an HOhlenwanden
3Dale G. Cleaver, Art: An Introduction (New York: Harcourt,
Brace, Jovanovich, Inc., 1966), S. 23.
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- in der Form ganz einfach und nach individuellen ldeen gestaltet.
KUnstler jener Zeit waren in hohemMaBe sensibel fUr alles ringsum
in der Natur, die damals noch weitgehend frei war von nrchanischen
oder kUnstlichen Gerauschen oder Unterbrechungen.

Das, was wahr-

genannen wurde, fand seinen Ausdruck in den Darstellungen·an den
Wanden.

Sind auch unsere rvl:>glichkeiten des Ausdrucks andere

geworden, so blieb die Weise der WahrnelTiung weitgehend gleich:
Jede Sinneserrpf indung, die wir erleben, erweckt ein GefUhl in uns
und stellt zugleich ein Bild dar.

Beides, die GefUhle und die

Bilder, die sie vermitteln, sind aufgehoben in unserem Gedachtnis.
Sie werden inmer wieder lebendig, wenn wir neue EindrUcke in uns
aufnelTnen.
altes, im

In der AufnalTne neuer EindrUcke und WahrnelTiungen wird
Gedacht~is

behaltenes wieder aktiviert und lebendig und

zugleich weiterentwickelt und

in seiner Erinnerungskraft verandert.

Aus diesem Geschehen resultiert, was wir Vorstellungskraft nennen.
Sie sind bei jedem

~nschen

individuell ausgepragt und fUhrt deshalb

zu ganz individuellen Aussagen auch Uber das Wesen der Kunst.

Die

vielfaltigen IVt)glichkeiten der Vorstellungskraft erlauben es, daB
~nschen

sich ihre Gedanken und GefUhle gegenseitig mitteilen und

verstandlich machen konnen, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten st~n, unterschiedl iche politische Lherzeugungen
haben, sehr unterschiedliche Bi !dung genossen haben usw. 4 Die
neue !dee einer puren und absoluten Kunst als Zweck an sich, als

s.

4rvbrio Faustinelli, Man the Artist (London: Tan Stacey, 1972),
26,27.
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g I e i chsam autonanes Etwas, hat e i ne sch ad Ii che Wi rkung auf die
eigentliche ErgrUndung der Q.Jalitat von Kunst.

Sie ist in Wahrheit

rnehr und tiefer als das, was man am Ende sehen, horen oder in die
Hand nefTnen kann.

Kunst ist ebenso ernsthaft und differenziert zu

beurteilen wie die Gedanken und Erfahrungen, die ihr Entstehen begleitet haben.

Eine solche, sich alien gleiclniacherischen l\.1aB-

staben entziehende.Beurteilung ist gerade auch fUr Hesse Uberaus
wichtig, da er ein Bild des

~nschen

seinem Denken zugrunde legt,

das Leib, Seele und Verstand in ganzheitlicher Weise sieht.

Oft

wurden in der Geistegeschichte nur jeweils zwei dieser Elemente
bewuBt wahrgenmmen und das dritte einfach Ubersehen oder aber
gezielt negiert oder bekarrpft.

lmmittelalterlichen Christentum

etwa hat die enge Verbindung von Seele und Verstand die Wahrnelnung der Leiblichkeit des
massiv bekarrpft.

~nschen

verhinrlert, ja, sie sogar

In unserer sakulisierten Gegenwart hingegen

sind die Dirnensionen der Leiblichkeit und des Verstandes fast ausschlieBlich maBgebl ich fur unser Verstandnis des

~nschen,

wahrend

die Bedeutung der Krafte der Seele weit unterschatzt wird.

Auf-

gabe der Kunst ist es, eine ganzheitliches Verstandnis zu fordern
oder auch zu wecken.5

Hesse ist der Lberzeugung, daB im Handeln,

in der Ausdrucksweise, im Denken und in den rvt>glichkeiten der Interaktion erst al le die Karponenten zusamnenkmmen, die dann
nnglicherweise den AnsprUchen genUgen, die an ein Kunstwerk zu

5Briefe, zitiert aus Volker Michels, 1-Irsg., Hermann Hesse:
LektUre fur Minuten I (Frankfurt am l\.1ain: Suhrkamp Verlag, 1971),
S. 18 I .
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stellcn sind.

Henri Bergson, der franzosische Philosoph, hatte

sich ahnliche Gedanken gemacht.

Dern geht er in alien Aspekten

seines Lebens nach, mi t jedem Mi tte I, das er benutzt.

Jedes Tei I -

stuck ist in Wirklichkeit ein StUck seiner selbst, in dem sich
seine Gedanken, seine ganze Person widersp(egelt. 6
So konnen ldeen nicht in der Isolation einer Studierstube
zustandekanren,
sondern
werden geboren aus des KUnstlers
.
.
auf seine lbwelt und sind eine Zusamnenstellung, an der

Re~ktionen
~nschen,

Unstande und Stinnungen beteiligt sind, so wie diese vorhanden
sind. 7 Hesse bleibt auf der Suche nach Ant'Mlrten fUr sein Leben,
er ist unterwegs, schreibt lberlegungen auf oder gibt in einer
Zeichnung den Eindruck einer Landschaft wieder.
ist gleichsam eine

Das Buch Wanderung;

rvbnentaufna~,

ein Ergebnis von einem Versuch.

~nschen

kann in einer Darstellung nicht

Das Leben eines einzelnen

umfassend geschildert werden.

Zu vie! UnfaBbares bleibt unaus-

gedrUckt, zu vie! Zusamrenhangloses, Unerklarliches, in keine Darstellung sich FUgendes zeigt die Grenzen der Darstellungsnnglichkeiten auf, so daB das Ergebnis der Darstellung nur wieder als ein
Versuch gewertet und verstanden werden kann.

Wer aber das Buch

I iest, spUrt zugleich etwas von der Faszination und Spannung, die
ein solcher Versuch ausstrahlt, und ahnt seine Bedeutung fUr den
Verfasser.

Damit ist der Leser oder Betrachter schon fast an dem

6Henri Bergson, ~uvres: Essai sur Jes donnees imnediates
(Paris: Presses Universitaires de France, 1963).
7Alan Rich, M.Jsic: Mirror of the Arts (London: The Ridge
Press, Inc., 1969), S. 8.
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Punkt, an den er gefUhrt werden soil: selbst ins Nachdenken zu
kanren, nach sich selbst zu fragen und eine Bestirrnung seines
Platzes in der Welt zu versuchen.

Hesses Schreiben ist eine Ein-

Iadung an seine Leser, es ilTn gleichzutun und loszugehen.
So soil mit dieser Arbeit der Versuch unternannen werden,
die Verbindung zwischen einzelnen Ausdrucksformen der Kunst und
der Bedeutung der Situation des

~~nschen

und seiner ihn pragenden

Gedanken fUr die Gestaltung dieser Ausdrucksformen zu zeigen.
Beispiel der

~knderung

Pm

von Hesse rrDchte ich deutlich machen, was

der Dichter selbst, vor allem aber was der Dichter uns zu sagen
hat.

Seinem Verstandnis von Kunst entspricht es sicher am ehesten,

wenn jeder Leser seines Buches imner wieder selbst Uberlegt,
Schritte fur sich macht, wieder Pausen einlegt, von Neuem und
weitergehend Uberlegt.

\Vanderung ist kein 'Rezeptbuch', sondern

will lediglich - aber das ist zugleich die unabdingbare Voraussetzung fur das Verstehen - zu eigenem Nachdenken und Versuchen
fUhren.

lber jeden, den sein Werk zu eigenem Nachdenken anregt,

ware der Dichter sehr glUcklich gewesen und hatte ihm gewi13 eine
'gute Reise' gewtinscht.

KAPITEL 11
EINE BJcx:;RAPHISCHE SKIZZE
Zugang zu den Wurzeln des Denkens des Dichters zu f inden,
setzt voraus, sich mit seinem Lebensweg, den ihn pragenden EinflUssen usw. zu beschaftigen.

Deshalb soil eine biographische

· Skizze im Zusamrenhang der Absicht dieser Arbeit verdeutlichen,
in welcher \Veise

~lesses

Werk mit seinem Leben verknUpft ist.

Was imner er zu den groBen Themen, die sein Lebenswerk beschaft igen - z.B. Tod, Gott, die Bewegung des Suchens, Selbstdarstellung u.a. - sagt, hat seine
und ist durch

~~

~ellen

in personlichen Erfahrungen

gefarbt.

Hermann Hesse wurde am
stadtchen Calw geboren.

2.

Juli 1877 in dem Schwarzwald-

Das elterliche Heim bedeutete il-m nicht

nur anirnalische Nestwarme, sondern war darUber hinaus fur ihn
eine Welt geistiger Ordnungen und weltanschaulicher Pragungen.
In den Gestalten von Yater und M.1tter kam vieles zusamnen, was
schon in der voraufgehenden Generation an Auseinandersetzung mit
Weltanschauung und religiosen Fragestellungen seine Entscheidung
im Sinne des Pietismus gefunden hatte.

Beide El tern waren keine

naiv in den Tag hinein lebenden Durchschnittsmenschen, sondern
Fragende und Gottsucher,

~nschen,

die sich mit den Fragen ihres

IO

.
.
d ersetzten. 8
ause1nan
Da se1ns

Die Begegnung der unterschiedlichen Kulturkreise, denen
die Eltern entstamnten - die Familie des Vaters lebte in RuBland,
die M..itter wuchs in einer protestantisch-pietistisch gepragten
Missionarsfamilie auf - bestimnte die WahrnelTiungen Hermann Hesses
von Kindheit an rnit.

Auf ihre Fragen freilich hatten die Eltern

I angst Antworten gefunden, die in dem £.es ten Glauben an Gott
gegrUndet waren;

und will man den Geist ihres Hauswesens charak-

terisieren, trifft es den Tatbestand wohl am ehesten, zu sagen,
daB ihr gemeinsarnes Leben der Versuch war, den Geist klosterlicher
Gotteszucht in den Lebensforrnen einer bUrgerlichen Familie zu
verwi rk I i chen. 9
Hermann Hesse war das zweite von sechs Kindern der Familie.
Sein Elternhaus warder Schnittpunkt ganz verschiedenartiger Erfahrungen und lberzeugungen:

das in sich abgesicherte, aber auch

ein Stuck weit abgeschlossene Leben der Missionsgesellschaft, der
durch das Leben in einem kleinen, isolierten [))rf beschrankte
Gesichtkreis fUr das urgebende Leben - und in deutlicher Spannung
dazu die ganz heterogenen UrsprUnge und der durch Sprachen und
Kulturen gepragte weltlaufige Hintergrund seiner Eltern und GroBel tern.

In der sicheren Geborgenheit festgefUgter Ordnungen ver-

lebt Hesse eine unbeschwerte, ganz besonders glUckl iche Kindheit.
8

Heinz Stolte, Hermann Hesse: Weltscheu und Lebensliebe
(Harrburg: Hansa-Verlag, 1971),. S. 15.
91bid.

I I

Zur Schule ginger gern und zeigte dabei eine besondere Vorliebe
zur franzosischen Sprache, die er, wie er selbst sagte, lieber
rrochte als die englische, welche seine Eltern stets dann benutzten,
wenn sie etwas vor irm verbergen wollten.

Sein lnteresse gait

daneben den alten Sprachen, Latein und Griechisch.IO Dieses
ungerUhrte KindheitsglUck des Knaben dauerte bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr an.

Dann aber begannen fur ihn sieben seltsame,

stUrrnisch bewegte Leidens- und Krisenjahre, -die den jungen ~nschen
in Aufruhr auf der ganzen Linie gegen Schule und Elternhaus zeigen,
einem Aufruhr und Tun.J!t von so

schli~r,

seelisch tie£ aufwUhl-

ender Art, daB dies alles weit Uber das hinausgeht, was mangemeinhin der Pubertat zugute zu halten pf legt. II
Die Forschung hat hierfUr die - inzwischen allgemein anerkannte - folgende Erklarung gefunden:

die Einf IUsse der deutschen

Ranantik und der abendlandischen rv1ystik haben den Heranwachsenden
in dieser Zeit tie£ gepragt.

Die Beschaftigung mit der Religion

entwickelt sich zu einem Bereich, dem sein Hauptinteresse gilt.
Die Leidenschaft fur das Lesen fUhrt ihn zu einem poetischen Ehrgeiz, der ihn schon mit dreizehn Jahren zu einem Leben als Dichter
fest entschlossen sein laBt. I 2

Seine El tern haben aber fur ihn

IOGeorge Wallis Field, Hermann Hesse (New York: Twayne
Publishers, Inc., I970), S. IS·
I I

Stolte, S. 16.
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eine theologische Laufbahn vorgesehen, die zunachst eine grUndI iche Vorberei tung auf das sogenannte \IAirtterrbergi sche Landesexarnen
erfordert.

Fur die Wahl einer solchen Laufbahn ist nicht allein

die Familientradition ausschlaggebend, sondern auch der mit ihr
verbundene finanzielle Vorteil, der wegen der bescheidenen Verni:igensverhaltnisse der Eltern eine wichtige Hilfe war.

So wurde

er in die Goppinger Lateinschule aufgenannen und verzichtete noch
wahrend seines Aufenthaltes dort auf das Basler BUrgerrecht,
im Blick auf die Zulassung

ZU11

l.ITl

Landexamen die wUrterrbergische

Staa t sangehor i gke it zu erwerben.

Im Apr i I 1891 wurde er in Ca lw

kon{irmiert. 13
Nach bestandenem Landexamen trat er im Septerrber 1891 1n
das evangelische Klosterseminar in
bar ohne SchwieriBkeiten einlebte.

~1aulbronn

ein, wo er sich offen-

Verrrutungen, wonach er die

neue Atrrosphare verabscheut habe, treffen so offensichtlich nicht
zu.

~hr

spricht dafLir, daB die Jahre der Schulausbildung eine

vertiefte, spater gewiB auch kritische Auseinandersetzung mit
religiosen Fragestellungen und lnhalten bewirkte, die sich dann
durch seine ganzes Leben zieht.

Der Unterricht macht ilni Freude

trotz der hohen AnsprUche, die in rv1aulbronn gestellt wurden.
Nicht zuletzt vergnUgt ihn aber auch der

~ang

mit seinen neuen

MitschUlern, deren geistige Interessengemeinschaft feste Verbindungen entstehen laBt. 1 4

I3Fritz BOttger, Hermann Hesse: Leben, Werk, Zeit (Berlin:
Verlag der Nation, 1974), S. 19.
I 41 b i d .
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13
Zu einer wichtigen Zasur wird das folgende Jahr 1892.

Mit

inn beginnt eine langwierige Periode starker innerer Spannungen
und auch auBerer Auseinandersetzungen, ;nsbesondere mit der elter1ichen Autoritat.

Hesses abrupte Abreise aus Maulbronn, schon

fast eine Flucht zu nennen, signalisiert den Beginn dieser Jugendwirren und Nervenkrisen.

Die Eltern unternelnien eine ganze Reihe

von - zumeist allerdings vergeblichen - Versuchen zur 'Bekehrung'
ihres Sohnes. 15 Er entzieht sich ihrem EinfluB und bricht im
Jahre 1893 seine Ausbildung sogar ab.
der MiBerfolge.

Damit beginnt eine Zeit

Zuerst nimnt er eine Lehrstelle in einer Buch-

handlung an, lauf t dort aber schon nach drei Tagen wieder davon.
Die nachste Beschaftigung als Praktikant in der Calwer Turnuhrenfabrik laBt ihn schon bald erkennen, daB der Beruf eines Mechanikers
fUr ihn sowohl aus Mangel an Interesse als auch wegen fehlender
Begabung kaum geeignet sein wird.

DaB er dennoch Uber ein Jahr

bei dieser Arbeit bleibt, laBt vielleicht schon hier auf eine
ge\visse SelbstUberwindung schlieBen.

Diese Zeit der Krise nach

dem Ausscheiden in Maulbronn fUhrt zu einer Neuorientierung
damit verbunden zu einem inneren Wandel, der seine

und

Vollendung

dann in den Jahren als Buchhandler in TUbingen f indet (1895-99).
Die inneren Erfahrungen dieser Sturm- und Drang-Zeit
pragen sich auch in seinem dichterischen Wesen aus.

Deutlich

ist, daB der Jugendliche in der Pubertatszeit halb bewuBt, halb
unbewuBt in einen Zustand innerer Zerrissenheit geraten ist, die
1

5tbid.
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zu offener Rebellion fUhrt.
Karrpf

Lill

In dieser Zeit setzt ein verzweifelter

Selbstverwirklichung ein, der letztlich ausgelost wird

durch die !<ollision zwischen der eigenen, schon frUh und tief
errpfundenen dichterischen Berufung und der EinfluBnalTne des von
rigiden religiosen !fraditionen bestimnten Elternhauses.

Mit dem

Abbruch der Schulausbildung und der RUckkehr nach Calw beginnt der
junge Hesse einen bewuBt professionellen literarischen Selbstunterr i cht.
Wie grundlegend diese Jugendphase war, zeigt sich imner
wieder in seinen Dichtungen, insbesondere in der Behandlung der
Thematik von Kindheit und Jugend, verbunden mit den Problemen
von Schule und Pubertat.

Diesem Themenkreis sowie dem Problem

der Selbstverwirklichung, der Selbsterziehung und dem Nachdenken
Uber Ausbruchsversuche aus gesellschaftlichen Zwangen hat Hesse
in seinen Werken breiten Raun gewidn::t. 16

Selbst schildert er

diese Zeit spater so:
Die Sache war so: von rreinem dreizehnten Jahr war mir·
das eine klar, daB ich entweder ein Dichter oder gar nichts
werden \\GI le. Zu diese Klarhei t kam aber al lmahl ich eine
andere, peinl iche Einsicht. Man konnte Lehrer, Pfarrer,
Arzt ... werden, zu alien Berufen der Welt gab es eine Schule,
einen Unterricht fur den Anfanger. BloB fur den Dichter gab
es das nicht! Es war erlaubt und gait sogar fUr eine Ehre,
ein Dichter zu sein: d.h. als Dichter erfolgreich und bekannt zu seine, rreistens war man leider dann schon tot.
Ein Dichter zu werden aber, das war urrr0glich, es werden zu
wollen, war eine Lacherlichkeit und Schande, wie ich sehr
bald erfuhr. Es war mit dem Dichter genauso, wie es mit
den Heiden war ... alle SchulbUcher standen voll ihres Lobes
in der Gegenwart und in \'"Jirkl ichkeit aber haBte man sie ... 17
16

BOttger, S.

21.

17 Stolte, S. 18.
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Mit achtzehn Jahren kannt Hesse nach TUbingen, wo er vier Jahre
bleibt anfangs als Lehrling, dann als Sortirrentsgehilfe in der
Buchhandlung J.J.Heckenhauer.

Abends, nach LadenschluB, setzt

er seine in Calw begonnenen Studien fort.
lnteresses stehen dabei

lmMittelpunkt seines

die Geistes- und die Literaturgeschichte,

wobei er seinen Schwerpunkt auf Goethe und das Jahrhundert nach
1790 (einschlieBlich Nietzsche) legt.

er schopferisch und anregend.

Die rvLsik dieser Zeit findet

Auffallend an seiner Lebensweise in

den ersten TUbinger Jahren ist der im wesentlichen durch die eigene knappe Freizeit bedingte
~'\enschen.

anderen

~tbngel

an personlichen Urgang mit

Dadurch weithin dem eigenen Denken, der Welt

der Bucher und der rvusik Uberlassen, konstruiert sich der introver ti erte

E~

mze I ganger e in wi rk Ii chke its f ernes Traumland der

Schonheit, ein eigenes und eigenartiges, ranantisch-asthetisch
ausgerichtetes \Veltbild, das seine Erstveroffentlichungen weitgehend beherrscht.

Erst in der zweiten Halfte seines TUbinger

Auf entha I tes wi rd die Kontaktarrrut des Di chter s te i )we i se durchbrochen.

Er f indet AnschluB im sogenannten 'pet it cenacle', einem

kleinen Studentenkreis. 18
In den nachsten Jahren wird Hesse Mitarbeiter zahlreicher
Zeitschriften smvie Mitherausgeber der Zeitschrift ':\1irz'.

Er

verlegt seinen \\bhnsitz in die Schweiz, beteiligt sich wahrend
des Krieges an der l'btstandsarbeit fur die deutschen lnternierten
und Kriegsgefangenen, arbeitet aber auch weiter an sich selbst,
18

Bottger, S.

22.
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indem er eine Selbstanalyse mit dem Arzt Josef Lang beginnt.

Im

Jahre 1919 beginnt er zu ma I en, emutigt vor al lem durch einen
Freund, den er in fvbntagnola kennenlernt.
sich als Herausgeber an einer Zeitschrift:

Erneut beteiligt er
'vivos voco'.

beginnt er eine Analyse, diesrrnl bei C.G.Jung.

Erneut

Von seiner Frau

l\1aria Bernouli, die er 1904 geheiratet hatte, laBt er sich 1m
Jahre 1923 scheiden, heiratet schon im darauf folgenden Jahr Ruth
\Venger, von der er sich aber drei Jahre spater ebenfalls wieder
sche i den I aBt.
In seinen spateren Jahren verbringt er viel Zeit in

~lbntag

nola, unternimnt aber auch lange Reisen, die mit Lesungen aus
seinen Werken angefUllt sind.

Auch weiterhin bevorzugt er ein

eher zurUckgezogenes Leben, liest wenig von dem, was andere Uber
ihn schreiben und hat vor allcrn kein Verstandnis fur die groBen
Feiern, die anlaBlich seiner Geburtstage ausgerichtet werden. So
erlebt er seine letzten Jahre in groBer ZurUckgezogenheit und
nescheidenheit zusamnen mit seiner dritten Frau Ninon I:hlbin, bis
zu seinem Tod am 8. August 1962.
\Venn in dieser biographischen Skizze vor allem Wert auf die
frUheren Jahre dieses Lebens gelegt wurde, so vor allem deshalb,
weil auch in diesem Leben gerade die frUhen Jahre in besondere
Weise bestimnend waren, ihre Erfahrungen und EindrUcke den Dichter
gepragt haben, schon Richtungen seines Denkens zeigen und Ant\vorten
auf manche Fragen, die spater deutlicher gestellt werden, in ihnen
bereits angelegt sind.

Hesses Werk ist das Ergebnis seiner Welt -

einer Welt, die von Anfang an t.rrgeben war von ganz unterschiedl ichen

17

Einf IUssen.

Was insgesamt gesicherte Erkenntnis der Entwicklungs-

psychologie ist, bewahrheitet sich auch hier:
w1

Was das Kind erfahrt,

e es seine Urwe It errpf i ndet, wi e es von anderen behande It wi rd

das alles beeinfluBt entscheidend die Gestaltung
Lebens.

\Viii man verstehen,

Lill

s~ines

ganzen

was es sich im tiefsten Grunde

handelt, so muB man bedenken, daB die gleichen Lebensllllstande, die
unser Gluck ausmachen, unter gewandelten Bedingungen leicht die
Ursachen fur unsere Katastrophen sein konnen. 1 9
19Stolte, S. 18.

KAP ITEL I I I
DIE BEDEUTUNG DER KUNST
FUR ALLE BEREICHE
MENSCHLICHEN LEBEN$
Da jede menschliche Tatigkeit ein Gestalten im weitesten
namlich unserer selbst und der Welt ist, so erfullt
die Kunst zweifellos in dem.ProzeB der bewuBten Gestaltung
des Realen eine u1111ittelbare Funktion. . .. In dieser Sicht
ist die Kunst mehr und etwas anderes als eine idealisierte
Vor- oder Darstellung der Realitat, der sie sich gewissermaBen gegenuberstellen wUrde; wir selbst gehoren zu ~bner
Realitat, die in und durch uns weitergestaltet wird.
~inne,

In diesem Sinne gestaltet und spiegelt zugleich die Kunst
die Geschichte der Selbstentdeckung des l\iknschen.

Religion und

Aberglaube f inden hier ebenso ihren Niederschlag wie die Erkenntnisse der Wissenschaft.

Die Kunst gibt die Gedanken der

wieder, aber auch ihr Aussehen.

~nschen

Al Jes worauf wi r hoffen, was uns

gelungen ist in unserem Leben in gleicher \Veise wie das Schei tern,
woran wir glauben oder was wir bezw6ifeln- die Kunst gibt inn
Ausdruck.

Jeder Fortschritt im menschlichen Wissen fuhrt zu

einem erweiterten Verstandnis von Kunst.
alles, was die Kunst vennittelt,

~nschen

Zugleich fUhrt LfTlSekehrt
zu einem besseren Ver-

standnis und einer tieferen Einsicht in ihr Wesen.
20

Ernes to Grassi . Die Theor i e des Schonen in der Anti ke
(Koln: DuVbnt Verlag, 1962,, S. 18£.
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Kunst rruB "als ein entscheidener Aspekt der menschlichen
Existenz erkannt und in dieser Funktion verstanden werden."

21

Hat der KUnstler seine Arbeit auch vollendet, so sind doch Wirkung,
Interpretation und Deutung des Kunstwerks niemals endgUltig.
demMaBe, wie sich der

~nsch

In

entwickelt und verandert, der ein

Kunstwerk betrachtet und auf sich wirken laBt, bleibt auch das
Werk 'lebendig'.

Manches von dem LebensgefUhl des KUnstlers, das

die Entstehung eines Werkes erst errrnglicht hat, geht mit der Zeit
verloren, weil es fur nachkannende Generationen nicht mehr nachvollziehbar ist.

Und dennoch gewinnen wir mehr Verstehensrrnglich-

keiten als wir verlieren.

Weil unsere Vergangenheit jeden unserer

Schritte in der Gegenwart mitformt, weil sie der Nahrboden unseres
Begreifens der Welt und der Dinge in ihr ist, darun gewinnt, was
die Vergangenheit uns Uberliefert, in jeder Gegenwart neue Bedeutung.

Solche Unabgeschlossenheit betont Hesse in kritischer

Selbstreflektion auch fur sich selbst irnrer wieder.

In einem

Fragment aus dem Jahr 1918/19 macht er am Beispiel der Philosophie
und des eigenen Verstehen philosophischer Gedanken deutlich, wie
tauschend solches Erleben sein kann, die 'Wahrheit' gefunden zu
haben.

RUckblickend sagt er:

Ich errpfand Uber mein Verstandenhaben .•. eine Befriedigung und ein Wohlsein, das an sich eine schone Sache
war, das ich aber so deutete,als habe ich nun die 'Wahrheit' gefunden. Ich meinte die Welt ein fur allemal verstanden zu haben, wahrend ich nichts erlebt hatte als
21

Ibid., S. 19.

20

einen der schonen Augenblicke, in denen man irn unendlichen \Yirbe~ ~er Bil~er ~ine Kri~tallisatio~~ einen
Halt, eine F1x1erung 1n s1ch fert1g bekarrnt.
Washier irn Blick auf die Philosophie gesagt wird, ist zu vera.llgerneiner~

hinsichtlich des Verstandnisses von Kunst.

Weil

Kunst weder durch die Fornulierung von Absichten noch durch
Willenserklarungen geschaffen wird, kann auch jedes Verstehen
eines Kunstwerks kann nur aus einer bestimnten Perspektive
heraus geschehen.

Und diese Perspektive ist nur ein Tei I, ein
Ausschnitt der ganzen Wirklichkeit eines Kunstwerks. 23
Kann also rnit der Prasentation der Arbeit eines KUnstlers
die Auseinandersetzung beginnen oder auch die Entscheidung fallen,
ob es ein Kunstwerk ist, was er geschaffen hat, so laBt sich der
ganze ProzeB der Entstehung kaun prazise beschreiben.

In jedern

Fall aber spielt einerseits eine aus der Leidenschaft fur das
eigene Schaffen erwachsende Unruhe eine Rolle, die verbunden ist
rnit dern Verzicht auf manche Annel-rnlichkeiten des Lebens, zurn
anderen aber auch die Sehnsucht des KUnstlers nach Ruhe, nach
Bequernlichkeit und Zufriedenheit, die er wie andere

~nschen

auch

hat.

Es ist 'M>hl wirklich der Karrpf zwischen zwei Seelen, die in
der gleichen Brust schlagen. 24
2
2Ninon Hesse, Hrsg. Prosa aus dern NachlaB (Frankfurt am
rvlain: Suhrkarrp Verlag, 1965), S. 425£.
2
3John Canaday, Keys to Art (New York: Tudor Publishing
Co. , I 964 ) , S. 8 .
2
4C.G.Jung, ~:bdern Mm in Search of a Soul (New York:
Harcourt, Brace, Jovanovich, Pub) ishers, 1933), S. 169.

21
1

'Un ein KUnstler zu werden, ni.iBte der

denn der Anfang aller Kunst ist die Liebe.

~~nsch

lieben konnen,

\Vert und Unfang jeder

Kunst werden vor allem durch des KUnstlers Fahigkeit zur Liebe
bestimnt.'

12

5 Un den Wert eines Kunstwerks insgesamt beurteilen

zu konnen, ist die Betrachtung und Beurteilung der einzelnen Elemente erforderlich.
Cbgleich Hesse in seinem Schaf fen die einzelnen Elemente
imner weniger wichtig waren als das Gesamtergebnis, ni.issen diese
dennoch sorgfaltig beachtet werden.
sogar in besonderm

~lbBe,

Das gilt auch fur Wanderung -

weil hier ganz unterschiedliche Elemente

kUnstlerischen Schaffens zusamnengebracht worden sind.

Das be-

reichert die Gestaltungsrrnglichkeiten des KUnstlers, erweitert
aber auch die

~t>glichkeiten

des Betrachters oder Lesers, der den

Kiinstler und sein Werk auf sich wirken laBt.
Ein erstes lnteresse richtet sich auf die sichtbaren und zu
begreifenden Elemente, d.h. auf die Mittel, mit deren Hilfe ein
\Verk bearbeitet wurde.

Handelt es sich dabei um ein Bild, eine

Dichtung, einen Gegenstand, ein Lied o.a.?

Zurn zweiten ist auf

den Zweck des Werkes zu schauen und danach zu f ragen, ob es der
Absicht des KUnstlers gerecht wird.
Kiinstler selbst beurteilen konnen.

Das allerdings wird nur der
Die Nachwelt kann hier eine

Antwort nur f inden aus der Kenntnis des Gesamtschaffens und der
Biographie eines KUnstlers und von daher RUckschlUBe auf die
2

5Rezensionen aus dem NachlaB, zitiert aus Michels, LektUre
f Ur Mi nut en I, S. 147·
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Absicht der Werke ziehen, unso den Grad der Verwirklichung solcher
Absichten zu beurteilen.
In diesem

Zus~nhang

fallt mit der Entscheidung £Ur einen

bestimnten Stoff fur den KUnstler eine wesentliche Vorentscheidung.
Den Stoff von dem, was der KUnstler dann daraus gestaltet, trennen
zu 'M>llen, hieBe Leib und Seele zu trennen.

Der Versuch, die ei-

gentliche Absicht des KUnstlers zu entdecken,. bringt uns aber trotz
aller genannten Schwierigkeiten dem Verstandryis seines Werkes und
26
damit auch der ~glichkeit einer angemessenen WUrdigung naher.
Zunachst gibt uns die Stoffwahl namlich Auskunft Uber seine
enntionalen und intellektuellen lnteressen.

DarUber hinaus ist

auch die Beachtung der Arbeitsform und -methode von Bedeutung.
DieKenntnis der Arbeitsweise sagt auch etwas aus Uber die Art der
Annaherung des KUnstler an sein Werk.

Die Wahl der

Arbeit~thode

mit den dadurch schon bedingten Vor- und Nachteilen steht in einer
direkten Beziehung zu den konkreten Gestaltungsnnglichkeiten des
KUnstlers.

Und auch dieser Hintergrund ist £Ur die Beurteilung

eines \Verkes wichtig.
Vor allem deshalb ist es aber so schwierig, Uber Kunst zu
sprechen, weil sich in jeder Darstellung die Beschreibung von
Fakten und ihre Beurteilung mischen.

WUrde man sich ledigl ich an

Fakten halten, etwa die Aufzahlung von Farben, Stilmitteln, Tonen
oder /\A::lodien, wUrde man ja in der Analyse steckenbleiben.
26

~ntal

Die

Viktor Lowenfeld and W. Larrbert Brittain, Creative and
Growth (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1963), S. 42.
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'M.irdigung eines Kunstwerkes verlangt darUber hinaus auch die Einbeziehung unserer Kenntnisse und Erfahrungen Uber das, was der
KUnstler mit seinem Werk ausdrUcken wollte, d.h. die Einbeziehung
von allegemeinen geschichtlichen, aber auch bi.ographischen Kenntnissen, aber auch von psychologischen i.herlegungen.

Dabei ist es

durchaus nicht selbstverstandl<lC::h, daB der KUnstler selbst ausreichende Hinweise zur Einordnung gibt.

Tut er es aber dennoch,

so sind damit die angeschnittenen lherlegungen noch nicht UberflUssig, sondern karplizieren sich vielleicht noch durch den notwendigen Vergleich zweier verschiedener Zeitabschnitte und der
jeweiligen Befindlichkeit des KUnstlers.
sich dies veranschaulichen.

An Hesse selbst laBt

Bei der Veroffentlichung eines Frag-

mentes, 'Das Haus der Traume', schreibt er in einem Geleitwort:
Unterbrochen und schlieBlich urnnglich gemacht v;urde die
Arbeit an dieser Dichtung durch den Krieg, der im Sanner 1914
ausbrach ... Der alte Neander, die Hauptgestalt der unvollendet
gebliebenen Dichtung sollte die Verleiblichung eines idealen
tv'enschentypus sein: des \Veisen namlich, der imAlter, am
Ende eines tatigen und bedeutenden Lebens nach asiastischem
Vorbild den Weg nach lnnen geht und einen reife, kontemplativenLebensabend durchschreitet. lch war damals in
meinem Wissen um die menschlichen ~glichkeiten gerade so
weit, um diesen Schritt nach lnnen nicht mehr als rvt.idigkeit
und Resignation, sondern als sublime Aktivitat zu errpfinden ...
als der Krieg und die durch ihn erschUtterte Welt, um Jahre
spater, mich wieder loslieB und mir die Konzentration zu
neuer Arbeit erlaubte, war ich !angst nicht mehr der, der
im Jah~' 1914 die Geschichte von al ten Neander begonnen
hatte.
In anderem Zusanmenhang macht Hesse deutlich, wie die Entwicklung
von Figuren und damit verbunden die Gestaltung von all dem, was
2

7Ninon Hesse, Hrsg., S. 381.
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sie reprasentierten, ihn Uber Jahre hinweg beschaftigt, schlieBlich
auch ein fur ihn endgUltige Gestalt findet, die im Blick auf die
Nachwelt jedoch vielen Deutungen offensteht.
lch hatte diese Jugendarbeit seit langem vollkannen
vergessen, und glaubte sie, wie viele andere angefangene
und nie vollendete Dichtungen, damals vernichtet ZU haben
••• Dieser Peter Bastian ist weniger ein Bruder des 1c.amenzind' als vielmehr ein Vorlaufer des 'Knulp'. Die Figur
des Landstreichers <).iorm sollte, nach meinem damaligen
Plan, die Hauptf igur des Buches werden. Was mit ihr gemeint war~ 8 habe ich im Knulp lin viele Jahre spater dargestel lt.
Offenkundig ist eine 'objektive' Beurteilung nicht rrt>glich,
denn zu der Bewertung der einzelnen Elemente, die ein Kunstwerk
zusamnenschlieBt, kannt Uberdies noch unsere eigene personliche
Vorliebe, die gepragt ist durch unsere eigenen

Erwartunge~,unsere

Gedanken, unsere Erfahrungen, unsere Biographie und unsere lhwelt. 2 9
lher eine objektive \\Urdigung von Kunst nachzudenken ist
allenfalls theoretisch rrt>glich, da ihr rvhBstab ja unveranderte und
unveranderbare Bedingungen sein mUBten, die fur jede Kunst zu
jeder Zeit gelten mUBten.
wertungen, die durch

Gerade aber die unterschiedlichen Be-

~nschen

zu verschiedenen Zeiten vorgenannen

worden sind, machen deutlich, in welch hohemrvhBe die Vorliebe
des Betrachters, seine personlichen Kriterien der Beurteilung und
auch sein asthetisches &rpfinden mitbestimrend sind fur seine Urteilsrrt>glichkeit und -fahigkeit.
28

Geschichten lITI l!Jorm:
aus N. Hesse, Hrsg., Prosa aus
2

9Cleaver, S. 99·

......

des Autors, zitiert
46.

s.
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Ebensowenig kapn aber eine vollig relativierende Betrachtingsweise weiterhelfen.

Hierbei wUrde der Wert eines Kunstwerkes

dann etwa ausschlieBlich durch die Art der Beziehung zwischen dem
\Verk und dem einzelnen Betrachter oder Zuschauer beschrieben: der
l'v1aBstab der Beurtei lung wUrde vol I ig subjektiv, die Wei tergabe
von verbindlichen Kriterien der Beurteilung, die fur das Entstehen
dessen, was wir Tradition nennen, unerlaBlich ist, wUrde urni5glich.
Ein Ietzter hi er zu nennender Zugangsweg,

lll1

ein Kunstwerk

zu beurteilen, ware schlieBlich eine ausschlieBlich auf den KUnstler selbst bezogene Betrachtungsweise, die dann die Wertigkeit des
einzelnen Werkes an der anderer Werke desselben KUnstlers oder aber
seiner Zeitgenossen feststellt. 30 Damit aber wUrde die Kunst aus
der Beurtei Iungsrrogl ichkei t einer brei teren Offentl ichkei t vol I ig
herausgenannen.

Deshalb kann auch dieser Ansatz nicht Uberzeugen.

Hesse will seine Werke in der Einheit von Mitteln, mit
denen sie geschaffen wurde, und dem Zweck, dem sie dienen sollen,
gesehen wissen.

Nicht einzelne Tei le oder Elemente, sondern das

Werk als ganzes will den Leser, den Harer oder Betrachter Uberzeugen.

I~

war wichtig, daB

~nschen

sowohl in der Betrachtung

der Kunst und im Urgang mit ihr wie auch im kUnstlerischen SchaffensprozeB selbst sich nicht von ihren Erfahrungen trennen, sondern
diese gerade miteinbringen.

Jedes Kunstwerk ist

z~leich

die i\b-

mentaufnafnie eines Geschehens oder Erlebnisses und auch die 'Verdichtung' von vielerlei Erfahrungen, EindrUcken, zu eben diesem
3°cJeaver, S. 50.
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Mment.

t1TI Beispiel des. philosophischen Schaffens verdeutlicht

Hesse diesen Gedanken.
In seiner Weltschopfung erlebt der Philosoph das, was
jedes Wesen in seinen Augenblicken der Reife und ErfUllung
errpf indet, die Frau beim Gebaren, der Kuns tier beim Schaf fen,
der BaLm bei den Stationen der Jahreszeit und Lebensalter.
DaB der Denker dieses Erlebnis bewuBt erlebe, die anderen
~/esen 'nur' unbewuBt, i~t ein alter Glaubenssatz, an dem
ich schweigend zweifle. 1
Auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, wie Lmfassend der Kunstbegriff bei Hesse ist, was Kunst irm bedeutet, wie der KUnstler
durch das eigene Gestalten bereichert wird und zugleich anderen
~nschen

macht.

ganz zentrale Bereiche seines eigenen

~Jesens

zuganglich

In gewisser \Veise wachst so dem eigenen Leben die Erfahrung

anderer zu, bereichernd, intensivierend - aber auch korrigierend.
Auf solche \Veise zu leben ist ein standiger, ein lebenslanger, fur Hesse unverzichtbar notwendiger LernprozeB.

Die

Uberlieferten BruchstUcke seines Ranans Einkehr aus dem Jahre
1918/19, in dem es Lm einen kritischen RLickblick au£ die Jahre

zuvor geht, geben davon ein anschauliches Beispiel.

Hesse ver-

gleicht hier das '\Vesen' des l'Venschen mit einem tiefen See, dessen
\Vasser sich durch al le Schichten hindurch sich in einem stetigen
Austausch bef indet.
\Vie nun der See aus \Vasser, so besteht unser lch, oder
unsre Seele aus tausend und Millionen Teilen, aus einem
stets wachsenden, stets wechselnden Gut von Besitz, von
Erinnerungen, von EindrUcken. Was unser BewuBtsein davon
sieht, ist die kleine Cberflache. Den unendlich groBeren
Tei I ihres lnhalts sieht die See le nicht ... Das, was ich in
den letzten Jahren erlebt habe, erscheint mir im Bild
31

Zitiert aus N. Hesse, Hrsg., Prosa aus dem NachlaB, S. 426.

Z'7

dieses Gleichnisses so, als sei ich ein See gewesen,
dessen Tiefenschicht abgeschlossen lag, wor·aus Q.ial
und Todesnahe entstand. Nun ~ber flieBt wieder Chen
und Unten rege ineinander ... 3
Hesse selbst hat offensichtlich erfahren, wie bedrohlich
ein Abbrechen des Austauschs, wie beangstigend ein Unterbrechen
des Lernprozesses ist.

Schon vor der schulischen Lernphase,

bereits im frUhkindlichen Alter beginnt dieses Lernen.

Ziel ist

es, fur das Kind zu erreichen, daB es sich frei ausdrUcken kann,
in Formen, die es sich selbst wahlen kann und mit deren Hilfe es
sich selbst zun Ausdruck bringt.

Sehr hauf ig ist die dem Kind in

der ersten Phase der Entwicklung nachstliegende Ausdrucksrrt)glichkeit das rvblen.

In solcher Weise seine Kreativitat entwickelnd

baut es seine Aufnahnefahigkei t aus und auch die J\!Dgl ichkei t
anderen etwas von sich selbst zu vermitteln.

So werden sich dem

Kind auch in spateren Jahren andere Formen und

~1:>glichkeiten

des

Lernens und der Karrrunikation mit anderen i'v\::nschen leichter erschlieBen.

Es wird in seinem Denken Neuem gegenUber aufge-

schlossener sein, leichter Schritte aus dem gewohnten Lebenskreis
heraus wagen und Erlebtes bereitwilliger in Beziehung zu dem
eigenen Leben insgesamt setzen.

Wer so aufwachst, kann sich

anderen i'v\::nschen besser erklaren Llld sich solidarisch verhalten.33
Die Wertschatzung der Kunst fordert also ganz natUrliche
Tendenzen, die schon in der Entwicklung des
2

~~nschen

angelegt sind,

3 Einkehr, zitiert aus N. Hesse, Hrsg., Prosa aus dem Nach-

laB, S. 427.

33Lowenfeld and Brittain, S. 42.
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indem sie gefUhlsbezogene Sichtweisen und Gedanken mit solchen
intellektueller und asthetischer <)Jalitat verbindet.

Die Zusarrrren-

fUhrung solcher Aspekte in der Geschichte der Entwicklung eines
Volkes bestirrmt wesentl ich das, was wir Kultur nennen, d.h. sO'NC>hl
eine Verbindung zwischen Kunst und Gesellschaft als auch zwischen
Erziehung und lhwelt und Geschichte.

Daraus wachst Uber die

Generationen hinweg Tradition und wird doch glei-chzeitig auch
Raun behalten fUr die individuelle Entwicklung der ~nschen. 34
Das Elternhaus Ubt den allerersten und sicher in der Regel auch
den nachhaltigsten Einflu13 auf den _iungen und den heranwachsenden
~nschen

aus.

Ebenso hat hier die kontinuerliche Bildungsarbeit

der Schule wesentlichen Anteil.

In diesen beiden Bereichen wer-

den var allem anderen die Beziehungen zur lhwelt aufgeschlossen.
Hesse lehnt alles statische Denken ab, in dem Erziehungsarbeit
dann als ihre Hauptaufgabe nur die Weitergabe van Traditionen
sieht.

Sowohl der

~nsch

als auch die ihn t..rrgebende Welt sind in

einem standigen Prozel3 der Veranderung begriffen.
Beziehung zwischen
s~rn

der

auch der

dem~nschen

~nsch

dem~~nschen

Nicht nur die

und seiner lhwelt verandern sich,

und die Urwelt selbst.

Daher ist es eine

ureignene Aufgaben, sich gleichsam jeden Tag

wieder unzusehen, seine Standortbestirrmung neu zu versuchen.
Hesse warnt davor, sich die Neugier, die dazu notwendig
ist, nehrren zu !assen.

Phasen der Wiederholung van bereits ge-

lerntem, Lehrplane in den Schulen, die wenig i\!Dglichkeiten zur
34lbid.,

s.

46.
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Entfaltung der speziellen Anlagen des Einzelnen lassen,konnen
hier sicher hinderlich wirken.

Gerade deshalb braucht der

~nsch

die Freiheit, sich selbst zu erforschen, seine eigenen Gaben zu
entdecken und sie ausbauen zu konnen.
ideale Gesetz.

''Sei du selbst ist das

Es gibt keinen anderen Weg zur Wahrheit und zur

Entwicklung' ', hat Hesse in einem Brief geschrieben und zugleich
davon, daB dies ganz und ga~ nicht einfach sei. 35 Leichter ist
es, sich anzupassen, als sich seine eigenen Wege zu bahnen.

Aber

jeder nuB fur sich allein entscheiden, wie weit er sich der Konvent ion unterwerf en oder aber i hr Wider stand Ie is ten wi 11.
Die Dinge, die wir sehen, sind dieselben Dinge, die
in uns sind. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die
wir in uns haben. Darun leben die rn::isten Menschen so
unwirklich, weil sie die Bilder auBerhalb fur das Wirkliche halten und ihre eigenen Welt in sich gar nicht zu
Worte kmmen !assen. Mm kann g!Uckl ich dabei sein.
Aber wenn man eirnial das andere weiB, dann hat ~n die
Wahl nicht rn::hr, den Weg der rn::isten zu gehen. 3
Gleichsam unterwegs, erst im Verlaufe unseres Lebens haben
w1r verlernt der inneren Stirnre zuzuhoren.

Wenn wir unsere Stirnre

horen und in gleicher Weise auch von anderen gehort werden wollen,

s.

35Briefe, zitiert aus Michels,Hrsg., LektLire fur Minuten I,
76.

36Hermann Hesse, Die Ranane und die groBen Erzahlungen:
Demian (Frankfurt am/Vhin: Suhrkamp Verlag, 1919), S. 110.
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dann lernen wir ''einander zu erkennen und.einer in dern anderen
das zu sehen und ehren zu lernen, was er ist: des anderen GegenstUck und Erganzung.' ,3 7 Darauf soil unser ganzes Leben abzielen
- in der· Schule, zu Hause, in unserer Arbeit.

371-Ierrrann Hesse, Gesamrelte Schriften: NarziB und Goldrund
(Frankfurt am~in, 1978), S. 49.

KAPITEL IV
DIE BILDLICHE DARSTELLUNG
Mit dern Namen von

~lermann

Hesse verbinden viele

~nschen

zunachst Gedanken an Gedichte, Ranane und andere literarische
Formen.

Nur wenige wissen, daB er auch gezeichnet hat.

Diese

Karbination, die nur bei wenigen Dichtern anzutreffen ist, schafft
eine Steigerung der Ausdrucksrrnglichkeiten, denn die i\tblerei hat
ganz andere Ausdrucksrrnglichkeiten als das VJort und ist eine ganz
eigenstandige Form der Selbstdarstellung.

Vierzehn der Illustra-

tionen Hesses f inden sich in seinern Buch Wanderung.

Jede von

ihnen steht in einern direkten Bezug zu den folgenden Texten und
Gedichten und doch sind alle diese Illustrationen nicht nur zun
Zweck der Veranschaulichung des Geschriebenen entstanden.
Hesse hatten sie eine eigenstandige Funktion.

FUr

Sie waren gleich-

sam eine Dimension seiner Entdeckungsreise, nicht mit \Vorten, sondern mit V/asserfarben und Pinsel beschrieben.

Fur uns ist also

zu fragen, welche Verbindung es zwischen dern KUnstler, se1nen
Gedanken und seinen Bildern gibt.

DarUber hinaus stellt sich die

Frage der Beurtei lung einer solchen Yerbindung von Literatur und
bildl icher Kunst.

Hat Hesse mit einer solchen Karbination ganz

bestimnte Absichten verbunden?
Jedes Kunstwerk schafft sich seinen Ausdruck erst im ProzeB
des 1ntstehens.

Es ist kein imechaoischesProdukt, das in diesern

32

Sinne 'fabriziert' wird.

Seinen Ausgang nirrmt es einer !dee, die

s ich rrnndma I mi t explos i vem Orang Ausdruck ver schaff t. 3B Die
Stinrrung und das GefUhl des KUnstlers spielen dabei eine entscheidende Rolle und beeinflu0ten deshalb den Entstehungsprozess ganz
wesentlich.

Es geht dabei un die lntensitat des GefUhls,wie klar

und deutlich es ausgepragt ist und wie weit der KUnstler diesem
GefUhl nachgibt.39

Erst wenn das Werk vollendet ist, sieht der

KUnstler es wirklich - nun aber nicht als Mittel oder
nicht als Stoff oder Gegenstand.

~~thode,

Er sieht jetzt das Ganze und

beurteilt es danach, wieweit es dem Ausdruck gibt, was ihn bei
seiner Herstellung beschaftigt hat.

Die entscheidende Frage fUr

den KLinstler ist, ob sein Werk unter diesen Voraussetzungen seinen
Zweck erfUllt.

Es kannt darauf an, ob das Ergebnis seiner Arbeit

Uber die Weise seiner Bearbeitung und die Wahl von i\1:::thoden der
Bearbeitung hinaus bestehen kann. 40 Erst auf diesem Hintergrund
kann entschieden werden, ob das Ergebnis seines Schaffens dem
Anspruch, den er selbst stellt, standhalt.
die

~1llerei

sehr vie!

~hr

In diesem Sinne birgt

Ausdrucks- und Gestaltungsrrnglichkeiten

in sich als z.B. die Fotographie.

Auch der Fotograf geht aus von

8
3 Virgil C. Aldrich, Philosophy of Art (New Jersey: PrenticeHall, Inc., 1963), S. 30.
39Leo Tolstoi, \that is Art? Ubersetzt von Ayl~r fvlaude
(London: Oxford University Press, 1938), S. 228, zitiert von
Virgi IC. Aldrich, Philosophy of Art, S. 30.
4°Aldrich, S. 61.
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seinen Ideen, bezieht Licht und rvbtiv und Perspektive ein.
~!en

aber trennt nicht den i'knschen von seinem Werk.

Beim

In jedem

Bild findet sich ganz unverwechselbar sein eigener Stil, es reflektiert sein GefUhl, das Leben des KUnstlers, deres malt.4 1
Die in der

~'\:ilerei

gegebenen Ausdrucksrr0gl ichkeiten unter

Zuhilfenarrre ganz unterschiedlicher Mittel sind Uberaus vielfaltig.
Wie stark eine Linie ist, sagt etwas aus darUber, wie schnell oder
langsam, ruhig oder nerves, majestatisch oder rigid ein Gegenstand
ist.

Sie kann Schatten oder auch Helligkeit, rvhsse und auch Struk-

tur verdeutlichen.

Sie kann ebenso eine bestinmte Form betonen

w1e auch ein GefUhl erwecken. 42

Fur Hesse ist in diesem Sinne die

Zeichnung wirklich ein anderer Zugangsweg zu dem, was in auch im
geschriebenen Wort beschaftigt.

Diese zusatzliche Weise, den e1-

genen Gedanken und Vorstellungen Ausdruck zu geben, ist fur Hesse
in Wanderung ein bedeutsamer Schritt auf sein Ziel zu, sich namlich
seinen Themen in einer rr0glichst ganzheitlichen Weise zu nahern.
Aber zurUck zu den spezifischen

~glichkeiten

der rv\llerei.

Werden

Uber die einzelne Linie, die ja nur eine einzige Dimension hat,
hinaus zwei Dimensionen eingefiihrt, so besteht z.B. schon die
l\1:)gJ ichkeit der Gestaltung einer Figur.

Auf diese Weise konnen

dem Betrachter Steifheit oder Biegsarrkeit, Genauigkeit oder
Versch~nheit,

4 I Ibid. '

s.

Ruhe wie auch Tatigkeit, Ungeschickl ichkeit

62.

2
4 Cleaver, S. 4·
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und auch Zierlichkeit vermittelt werden. 4 3 Die EinfUhrung einer
dritten Dimension schafft dann noch mehr tvfjg)ichkeiten, denn nun
kann auch mit 'rvhsse' hantiert werden, wodurch in der rvhlerei
lllusionen geschaffen werden.
Ging es bisher nur un strukturelle lherlegungen, werden
durch die Einbeziehung der Farben noch eillllal weitere, ganz neue
und wieder Uberaus unterschiedliche tvl>glichkeiten der Gestaltung
erre:i:c.hb1'.:i; z.B. durch

Lic~t

und Schatten, di.e die besondere Aus-

druckskraft der ~sse nor noch unterstreichen und verstarken.44
Durch die Art, wie dunkle und helle Farbtone zusamnengestellt
sind oder einander zugeordnet werden, wird das Aussehen einer Gestalt bestirrrnt, wird eine Linie angedeutet, die Illusion von Raun
und rvhsse geschaffen.

Auf diese Weise werden Einzelheiten hervor-

gehoben oder auch zurUckgedrangt und der Betrachter gewinnt Einbl ick in die GefUhle des KLinstlers.

Allein die Zuordnung bestinm-

ter Farben kann schon Strukturen einer Darstellung gestalten, kann
Abwechslung bedeuten, aber auch Einheit betonen und die Betrachtung
auf einen Brennpunkt hin verdichten.

So unterstUzt die Farbe die

Darstellung von Abwechslung und Einheit, rracht Konzeptionen von
rvhsse und Raun anschaul ich und wird insgesamt zu einem wichtigen
Vehikel fur die AuBerung von Gedanken und GefUhlen.45

43 tbid.'

s.

9.

44 Ib i d . '

s.

I I.

45 tbid.'

s.

16.
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Kultur stoBen wir darauf, daB Farben eine wichtige Bedeutung haben
- oftmals werden sie zu S}'tTbolen fUr bestinmte Gedankenverbindungen.
Rot ist z.B. das Syrrbol der Gefahr, aber auch der Liebe, gelb das
Syrrbol der Feigheiit oder auch des Neides.

Die rnittelalterlichen

rv1aler wuBten allein durch die Farbgebung ihrer \Verke ganz prazise
inhaltliche religiose Zusanmenhange auszudrUcken.
Im weiteren Verlauf wollen wir uns rnit zwei speziellen Ausdrucksrrnglichkeiten kUnstlerischen Gestaltens beschaftigen, die
wir innerhalb der darstellenden Kunst finden, dem Zeichnen mit
Bleistift und demrv1alen mit VJasserfarben.
uns in Hesses Illustrationen.

Beide Formen begegnen

Viele seiner Bilder hat Hesse mit

einer einfachen Bleistiftskizze begonnen, weil es ihm auf diese
V/eise besonders gut ni:>glich war, feine Einzelheiten, klare Grenzen
und auch die Verbindung zwischen hellen und dunklen Flachen zu
betonen.

Lediglich der Gebrauch der Farbe eroffnet hier noch

einen zusatzlichen Aspekt, wobei sich insbesondere durch die
VerdUnnung von Farbe mit \Vasser Uberaus unterschiedliche Farbtonungen ergeben konnen.

Hierbei spielt in

hoherem~1asse

als

bei anderen Techniken auch die Papierqualitat eine wichtige Rolle,
denn schlechtes Papier reagiert anders als gutes Papier auf die
Wasserfarbe.

Allerdings entstehen so auch haufig andere Effekte

als die gewUnschten.

Dennoch hat das Arbeiten mit Wasserfarben

viele Vorteile: die Kosten sind niedrig, die

~tlterialien

wenig

aufwendig und auch leicht zu transportieren mdohne groBe Vorbe re i t ungen zu ve rwenden.

Zudem konnen g roBe FI achen schne 11
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eingefarbt werden und die Farbe trocknet auch innerhalb kurzer
Zeit.

Da Wasserfarben teilweise durchsichtig sind, gibt auf diese

Weise das durchscheinende Papier dem entstehenden Bild noch einen
zusatzlichen Glanz urid Effekt.

Andererseits ist es gerade bei

dieser Technik schwieriger, eirTllal gemachte Fehler zu korrigieren,
denn durch den TrocknungsprozeB verandern sich die Farben in
NtJancen und man rruB deshalb imner mit helleren Farbtonen beginnen.4°
Ganz sicher ist diese
irgendeine andere
~thode,

~thode

~thode

nicht besser als das Zeichnen oder

geeignet; sie ist lediglich eine andere

die von Hesse gern benutzt wurde, ohne daB er sich

meines Wissens je speziell dazu_geauBert hat.

fvDglicherweise

war es die Schlichtheit und Unkarpliziertheit der dabei benutzten
rvbterialien,die fastjederzeit und Liberal I zur VerfUgung stehen
konnen, die fur ihn den Ausschlag gegeben hat.

In diesem Sinne

kann dann die Wahl des Stilmittels durchaus als 'personliche
Note' bezeichnet werden.
Jedes Kunstwerk, das wir anschauen, ist das Ergebnis einer
bestimnten Betrachtungweise der Wirklichkeit durch den KUnstler
und zugleich der Ausgangpunkt fUr die Wahrndm.mg und Deutung
durch den Betrachter, dessen Sinne in vielfaltiger Weise angesprochen werden.

Als reines Cl>jekt ist jedes Kunstwerk nur in

sehr vordergrUndiger Weise zu identif izieren.

Erst die Zusarrrren-

fUhrung der verschiedenen Ebenen des Sehens und Verstehens fUhrt

46lbid.'

s.

37·
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zu der Schau eines Ganzen.

Dabei meint 'Schau' mehr als aus-

schl ieBl ich die Wahrnelnung.

Vielmehr spielen hier z.B. auch

kulturelle Assoziationen eine wichtige Rolle, durch die ja der
geschichtliche Hintergrund eines ganzen Volkes in die Betrachtungsweise des einzelnen

~nschen

einbezogen wird.

Von einem

unterschiedlichen kulturellen Hintergrund her kann demselben
Bild in der Wahrnelnung der Betrachter ganz verschiedenartige
Aussagekraft zuwachsen.

In welcher Weise abgebildete Chjekte,

dargestellte Tatigkeiten oder sich in einem Bild niederschlagende Erfahrungen von Vergangenheit verstanden werden, wie Farben,
eine bestimnte Weltanschauung oder auch Geisteshaltung einander
zugeordnet werden, das alles ist das Ergebnis einer jeweils
individuellen Betrachtungsweise.

Jeder Betrachter neigt dazu,

auf dem Hintergrund seiner eigenen Assoziationen zu interpretieren.

Dieser Bereich des Aufne!Tnens und Verstehens ist durch

die Absichten, die der KUnstler mit seinem Werk verbindet, nie
zu beeinflussen. 47

Ebenso wenig aber kann der Betrachter die

Gedanken und die 'Welt' des KUnstlers, die den EntstehungsprozeB seines Werkes begleitet haben, nachvollziehen.
Wenn in diesem Tei Ider Arbeit deshalb eine Beurteilung
des Schaffens von Hesse versucht wird, die ohnehin nur sehr subjektiven Oiarakter haben kann, dann ist es gerade reizvoll, in
einen solchen

Zus~nhang

'fvbnentaufna!Tnen' einzubeziehen, wie

sie sich aus der Sicht von Literatur- und Kunstkritikern der
471bid.'

s.

30.
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Zeit ergeben.

Hier begegnen uns Deutung, die ganz offenkundig

auch bestinmt sind von den politischen, gesellschaftlichen und
sozialen Zusanmenhangen, denen jeweils der Kritiker selbst verpflichtet ist.

Deshalb sollte es erlaubt sein, in diesen Tei-I

der Arbeit sehr bewuBt die Zitierung von Kritikern aus Zeitungen
usw. einzubeziehen.

Zeitungen sind auch in der Unterschiedlich-

keit der Ziele, denen sie verpflichtet sind, ein Spiegel ihrer
Zeit.

lher lange Jahre hinweg - bis ZUTI Beginn der weltweit

einsetzenden Hesse-Renaissance - waren die dort erscheinenden Besprechungen und kritischen Auseinandersetzungen mit einzelnen
Werken von Hesse eine wichtige Q.Jelle £Ur den an Hesse interessierten Leser, da zusanmenfassende kritische Betrachtungen oder
auch \Vtirdigungen des Gesamtwerkes kaUTI zur VerfUgung standen.
Bei der in unseren Jahren geschehenden Wiederentdeckung
von Hesses Werk geht es nicht nur UTI ein Neuauflage seiner literarischen Schriften.

Es sollen vielmehr alle Bereiche seines

kUnstlerischen Schaffens erfasst werden·.

Dabei erinnert rmn sich,

daB der Dichter ja auch germlt und gezeichnet hat.

Mit Lust und

Liebe hat er darauf im Tess in nach eigenem Bekunden groBe Sorgfalt verwandt.
Er war ein talentierterDilletant: under hat selbst
seiner Liebhaberei, die er ZUTI VergnUgen und zur Beruhigung
der Nerven ernsthaft pf legte, keine Ubertriebene kUnstlerische, allenfalls eine therapeutische Bedeutung zugemessen.4 8

20.

481 'Talentierter Dilettant, '' von Eo Plunien, Die Welt,
Juni 1973.
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(])gleich er sich also als Dilettant verstand, Ubte er sich mit
Geduld und FleiB in der Technik des Bildaufbaus - die ja durchaus
vergleichbar ist mit dem Aufbaus eines literarischen Sujets
von Perspektive und Farbkontrast,

wob~i

bei der Betrachtung auf-

fal I ig ist, daB er sich offensichtlich an Kubismus und Expressionismus zu erinnern schien.

Er sucht nicht, wie das sonst gerade

bei Aquarellisten haufig zu beobachten ist, das 'malerisch'-versch'MJllllene im IneinanderflieBen der Farben, sondern drangt eher
''Wich-

nach einer schon fast 'magischen' Klarheit des Ausdrucks.
tig war ihm das nnglichst nahe
an die

~~rme,

Herank~n

an die Wirklichkeit,

FUlle und Unverdorbenheit der Natur im sUdlichen

Tess in' 149
An seinen Freund und Schutzpatron Hans Bodner schrieb
Hermann Hesse:
Und eines Tages entdeckte ich eine ganz neue Freude.
Ich fing plotzlich an zu malen. Nicht daB ich mich fur
einen i\1aler hielt oder einer werden wollte. Aber das
l'V1alen ist wunderschon und macht einen froher und dulds~r.5°
In seinen Zeichnungen offenbart sich Hesse als ein 'Augerrnensch'.
Die Sensibilitat seiner Wahrnehmung,der wir Naturbeschreibungen
von seltener Anschaulichkeit und Eindringlichkeit verdanken,
karrnt auch seiner i\1alerei bzw. seinen Aquarellen zugute.

Auf

Schritt und Tritt stoBt er auf ''Bilder, die unbedingt gemalt
49 11 Hermann Hesse als l'V1aler,'' Neue Zurcher Zeitung,
12. l'V1ai 1985, s. 41.
5o, 'Das l'V1alen ist wunderschon,'' von A. M., SUddeutscher
Zei tung, 14./15. Juli 1973.

I

I

4D

werden rriissen' ', weil ''die M.Jsik ihrer Farben, das Spiel der Tone,
die Stufenfolge der Helligkeiten und Schatten zu keiner Stunde
dieselben sinu.' ,5i

SolchermaBen gleichsammit dem Pinsel in der

Hand zu fabulieren und mit il-m zugleich auch unverbindlicher als
mit dem Wort

~ehen

zu konnen und etwas zu schaffen allein zur

Freude der Augen, das rracht den Dichter froh, sodaB il-m jeder
AnlaB dazu eine willkanrene Abwechslung bedeutet.5 2

Un seinen Gedanken und GefUhlen in dieser \Veise in der Form
eines Bi Ides Gestalt zu geben,
verwandt.
einem

hat Hesse vornel-mlich Wasserfarben

Ernst R. G.Jrtius verglich seine Farben mit denen aus

~Aalkasten.

Das Ergebnis beschreibt er als einen Eindruck,

der an einen Urgang mit Farben erinnere, wie er

n~nclnial

bei Kin-

dern ahnlich zu erleben sei, an ein manclnial stiirperhaftes und
doch auch wieder sehr sorgfaltiges Gescl-mier.53 Auf den Farben
liegt ein sanftes Licht, wie wires bei Samt und rranchen Edelsteinen antreffen, was rr0glicherweise auf indische EinflUsse
zurUckgefUhrt werden konnte;

Uber allem aber liegt ein heiteres

Licht.
511 'Hermann Hesse als J\thler,' von Volker Michels, Frankfurter Allgerreine J\thgazin, 21. l'bverrber 1980.
-52rv\irtin Pfeifer, ''Hermann Hesse - ein Dichter als Maler,''
Literatur in Wissenschaft und Unterricht Band V (Heft 3, 1972),
s. 233-39.
53rheodore Ziolkowski, ed., Hesse: A Collection of Critical
Essays (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1973), S. 43.
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Das gefallt und weckt den Eindruck, die netten,ins
Kunstgewerbliche tendierenden, tatsachlich oft nur illustrativ gemeinten Bildchen seien nicht anderes als
Beispiele £Ur e!n liebenswUrdiges Nebentalentchen als
Schriftsteller. 4
Auffallend haufig verwendet Hesse Grun, Braun, Blau und ein wenig
Rotund Gelb.

Es sind die Naturfarben, die er so liebt.

Kaun

kUnstliche, das natUrliche Erscheinungsbild Uberzeichnenden FarbtOne fincbi sich.

In Kl ingsors letzter Smmer heiBt es ••• ''die

Natur hat zehntausend Farben, und wir haben es uns in den Kopf
gesetzt, die Skala auf zwan2ig zu reduzieren ••• Zufrieden ist man
nie ..• ' ,55 Mit diesen wenigen Farben aber hat er gern gearbeitet.
lber seine Arbeitstechnik schrieb er selbst einmal:
Die Forrren der Natur, ihr Cben und Unten, ihr Dick und
I:X.inn konnten verschoben werden, man konnte auf alle die
biederen Mittel verzichten, mit denen die Natur nachgeannt
wird. Auch die Farben konnte man falschen, gewiB, man
konnte sie steigern, darrpfen, Ubersetzen auf hundert Arten.
Aber wenn man mit Farbe ein Stuck Natur tnrlichten 'M>llte,
so kam es darauf an, daB die paar Farben genau, haargenau
im selben Verhaltnis, in der gleichen Spannung zueinander
standen wie in der Natur. Hier bl~eb man abhangig, hier
blieb man Naturalist einstweilen.5
Warrre Tone wie Gelb, Rot oder Lila werden gesteigert, wahrend
die kUhleren Farbtone wie z.B. Grun und Blau gedarrpft werden.
Aber eine Vorl1ebe fUr bestinmte NtJancen oder Tonungen konnte
diese Regel ignorieren.

lhr liegt zugrunde eine bestinmte

54, 'Ein Dichter malte, sich selbst zu helfen;'' von
Sonja Luyken, LUbecker Nachrichten, 27. i\'bi 1973.

andere Er' s. 95.
5611 Hermann Hesse als ~11aler,'' von Volker Michels, S. 15-22.
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Assoziation zwischen Licht und \Varme, eine direkte Beziehung
zwischen psychologischen und errotionalen Faktoren, die auch in
der Betrachtung der Zuschauer eine Rolle spielen.

Uld auch hier

gilt: der oben schon genannte EinfluB von Kultur spielt auch hier
eine wichtige Rolle in der Art und Weise, wie der Zuschauer seinen
GefUhlen Ausdruck gibt.57
FreUkh ist Hesse keiner der bedeutenden Miler, die andere
nachhaltig pragen, vielleicht sogar einer ganzen Zeit ihren besonderen Sterrpel aufdrUcken.

\\bhl aber kann man ihn einen originellen

Miler nennen, in dem Sinne, daB er seinen eigenen Stil gefunden
hat, in dem er in technisch sicherer Weise auszudrUcken weiB, was
Hmwichtig ist.

Der inmer wiederkehrende Versuch, die menschen-

leeren Landschaften in doch klar gegliederte geanetrische

El~nte

zu zerlegen, legt die Verrrutung nahe, daB Pragungen durch den
Kubisrrus oder zumindest Einf !Usse desselben £Ur Hesse von Bedeutung
sind.
Cbgleich seine Gebirgswelten ohn~ Atrmsphare sind und
ohne Sonne, obgleich der Blickpunkt des Milers stets tie£
unten liegt und sich die Landschaft im Hintergrund als hohe
Mauer vor ihm aufbaut, um ihm die Sicht zu verschliessen,
sind sie heiter und kindlich. Bunt sind sie auf jeden Fall.
Damit die zerlegte\Velt nicht in einem Chaos durcheinanderpurzele, haben die Kuben festumrissene, oft mit Tusche gezogene Grenzen. Diese Bilder eines g!Ucklichen Einverstandnisses mit der Welt werden weder die Verachtung der Kenner
noch das arriisierte Lach5ln des Liebhabers hervorrufen; sie
erfreuen Auge und Herz.5
57cleaver, S. 18,19.
581 'Viel Buntes und vie! Kubisches,'' von Hannelore Schlaffer,
Stuttgarter Zeitung, 28. l\loverrber 1983.
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An Beispiel der Darstellungen in Wanderung konnen wir

diesen Gedanken noch weiterfUhren.

Da Hesse ja in den beglei-

tenden und weiterfLihrenden Texten seine lherlegungen und Gedanken
Uber die Wege von

~~nschen

niederschreibt, ihnen nachgeht, bleibt

der 1\-knsch zwar in seinen bildlichen Darstellungen ausgespart,
ist aber in der Karposition der Bil.der gleichsam unsichtbar zugegen, wie er auch im BewuBtsein und den gedanklichen Reflexionen
des Dichters zugegen ist.

Der

~itnsch,

das sind Gesichter, sind

Gestalten und Gesichten, die ifrn begegnet sind.

lnsofern ist

die Welt, die Hesse malt, die Welt, in der er tatsachlich lebt und der rvknsch ist Tei I dieser \Velt.59
lch liebe die schone Natur. Aber es bleibt ... bei ganz
einfachen landschaftlichen ~tiven, weiter scheine ich
nicht mehr zu kannen. Wie schon das andere alles ist,
LUfte und Tiere, bewegtes Leben und gar das Schonste,
die ~nschen,das sehe ich Y/Ohl ... aber rnalen kann ich
es nicht ... ''
schrieb er in einem Brief van 4. Juli 1922. 60 Cbgleich er also
selbst Zweifel hatte, ob hier wirklich seine Talente lagen, vor
allem aber, wie weit er sie zu ihrer VervollkamTiung entwickeln
konnte, zeichnete und rnalte er weiter, aus einem inneren Orang
heraus, d.h. was ihn bewegte, die unfassendste Gestalt, den
Uberzeugendsten Ausdruck geben 'hU!lte.

Zuneist finden wir bei

Hesse die Darstellung vcnlandschaften aus dem Tessin, 'hU er ja

59' 'Hermann Hesse - e in Di chter a Is Ma Ier,'' von Matin
Pfeifer, S. 235.
6011

Herrnann Hesse als l'vhler' ', Neue Zurcher Zeitung, S. 41.
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schon seit 1919 lebte,

i~

die Berge, IX>rfer und Hausergruppen aus

dem taglichen Erleben heraus bekannt waren, Tei I seines Lebens
ge\\Qrden waren.

Daneben f inden sich aber auch

orn~ntale

SclTruck-

vignetten zu Gedichten, Briefen und anderen Texten wie hier in
dem BUchJ·ein Wanderung.

Manches wirkt sehr di lettantich und naiv,

manches auch in eben diesem Sinne Syr11)athisch, verspielt und
erfreulich.

Die Hauser, anfangs nod. wie Bausteine in die Berg-

welt gesetzt, verwischen sich spater in den Konturen, Farben
flieBen ineinander und zueinander in
rronie.

~elbstverstandlicher ~br-

Leuchtende Farben spiegeln gleiBendes Sonnenlicht des

Scnrrers wider, wahrend der Herbst mit seinen so unterschiedlichen
Farbnuancen die Landschaft gleichsam auffachert. 61
In Wanderung sind die dort zusanmengestellten Bilder mehr
als nur ein optischer Reiz, ein 'Aufhanger' £Ur die jeweils
folgenden Betrachtungen.

Die einzelnen Bilder sind eigenstandiger

Ausdruck der Gedanken des Dichters, sie sind Anhaltspunkte £Ur
den Betrachter, Gedanken nachzugehen; die den Leser der folgenden
Gedichte oder ProsastUcke in anderer \Veise und durch ein anderes
~dium

wieder beschaftigen.

So vereinen die bildlichen Darstel-

Jungen in syrrbolischer Konzentration, was die Gedanken des Dichters
bewegt.

Das Schreiben wird dann eine weitere Darstellungrrt>glich-

keit fur das, was in der nur bildlichen Darstellung vielleicht
noch unklar bliebe.
611

So hat Hesse zu malen begonnen, ohne damit

'Das Licht der Sonne im Tess in,'' von Gisela Burkamp,
Neue Hannoversche Presse, 17. Mai 1973.
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die AnsprUche eines besonderen kUnstlerischen Programns zu
verbinden, und doch zugleich in der Koppelung oder auch der
wechselseitigen Auslegung von \'Vort und Bild eine besondere lntensitat und Entfaltung seiner Gedanken realisieren konnen.

Es ist

dies seine eigene und eirmalige Art, sich auszudrUcken, wie er
in einem seiner Briefe schreibt:
Der KUnstler hat nicht die Aufgabe, irgendeine allgarrin anerkannte Weltanschauung Zllll Ausdruck zu bringen,
sondern seine eigene, eirmalige Art von Leben und Erfahrung
so kraftvoll und entschieden wie rrt>glich auszudrUcken. Tvhn
kann optimistisch oder pessimistisch denken - erst wenn
dies Denken seinen scharfen, ag~espannten Ausdruck f indet,
wird es fur andere von Belang.
Wenner mit Klappstuhl, Zeichenblock und Farbkasten in die
Tessiner Landschaft hinauswanderte,
Hauser,

Bl~n

und

Ba~,

Lill

Himnel und Erde, Berge und

Garten und Seen darzustellen, dann tat

Hesse dies,
weil er dabei die hellen Seiten der Wirklichkeit noch
intensiver erleben und den verganglichen Schonheiten der
We It mi t se i nen Mi tte In Dauer ver Ie i hen oollte. Die f reundl i chen, lichterfUllten lnhalte, die heiteren, harrrnnischen
Farbklange seiner Bilder karrenihm zu Hilfe, wenn er sich
wehren muBte gegen depressive s5~111TJJngen, gegen Dunkelheiten
und Dissonanzen seines Daseins.
62

Minuten

2

Briefe, zitiert aus Volker Michels, Hrsg., LektUre fUr
(Frankfurt am M1in: Suhrkarrp Verlag, 1975), S. 160.

6 3• 'Sorge Lill das GoldgrUn des TvhulbeerballllS,'' von Ulrich
Rothermel, Stuttgarter Zeitung, 19. Juli 1973.

46

Das Zeichnen und Malen ist meine Art von Ausruhen.
Das Bildchen soil Ihnen zeigen, daB die Unschuld der
Naturt das Schwingen von ein paar Farben auch ir111itten
eines schweren und p.roblernatischen Lebens zu jeder

Stunde wieder Glauben und Freiheit in uns schaffen kann.
(aus einem Brig£ an Fri. G.D., stud. phi I., t:Aiisburg,
21. Juli 1930)
Es ist tatsachlich so: keine innere Unruhe reiBt die gelassene
Stirmung dieser Bilder auseinander.

Die Tages- und Jahreszeiten

sind die einzigen Schwankungen, denen Hesse in seinen kleinen
Zeichnungen nachzugeben scheint.

Die fvhlerei war ifni Therapie

wie auch Zuflucht, ein Ausgleich, der ihn befreite, eine Kraftquelle fur sein dichterisches Schaffen insgesamt.

Eine ganz und

gar ungekUnstelte Hingabe beseelt die Bilder des Dichters.

Gerade

darin zeigt sich ein Tei I seiner Personlichkeit, daB in seinen
Bilder wie auch in seiner Sprache sich eine Schlichtheit der Aussage offenbart, die zugleich in ihrer Dichte unnachafnilich scheint.
Seine Arbeiten beeindrucken durch die intensive Lebendigkeit, die
problemlose Klarheit und Unnittelbarkeit, mit der Naturerfahrungen
1n Bildpoesie ingesetzt werden. 65
lmner wieder hat Hesse betont, wie notwendig und selbstverstandlch fur ihn Malerei und Dichtung zusamnenhangen.

Seine

frUhen Bilder, wie man sie in dem Buoh Wanderung findet, sind
Uberaus naturalistisch gemalt, mit groBer Genauigkeit oft auch
64

Ursu:)a and Volker Michels, Hrsgs., Hermann Hesse: Gesamnelte Briefe 2 (Frankfurt am fvhin, Suhrkarrp Verlag, 1979),

s.

33.

6 1
5 'Sorge um das GoldgrUn des fvhulbeerbaums,'' von Ulrich
Rothernel.
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der kleinsten Detai Is.
1920

''Sie werden sehen' ', schrieb er im Januar

anlaBlich der ersten offentlichen Ausstellung seiner Aquarelle

in der Baseler Kuns tha 11 e, ' 'daB zwi schen

~

i ner fv1a Iere i und Di ch-

tung kein Diskrepanz herrscht, daB ich auch hier nicht der natura Ii st i schen, sondern der poet i schen Wahr he it nachgehe. ' ' 66 In
Dichtung und Bildern vermittelt Hesse nicht ein Abbi Id der Wirklichkeit, sondern er zeigt ihr Sinnbild auf.
661

'Hermann Hesse als Maler,'' von Volker Michels,

1980.

KAPITEL V
LITERATUR IST KUNST
"lhr aber nnchtet statt der Bilder Begriffe haben •.. ''
Die Sprache ist das uns vertrauteste Mittel, Gefuhle, Gedanken oder Sachverhalte anderen mitzuteilen.

Die Sprache hilft

den fv\:nschen, etwas auf den Begriff zu bringen.

Das bedeutet fur

uns in der Regel Kanrunikation, Mitteilung, Verbindung.

Jedoch

wird an dem Ausdruck 'auf den Begriff bringen' schon deutlich,
daG Sprache erst das Ergebnis einer langen Entwicklung ist.

Das

geschriebene \\brt wiederun hat sich erst aus der gesprochenen
Sprache entwickelt.

Der Ursprung der Sprache reicht tie£ in die

Geschichte der fv\:nschheit zurUck.

Die uralten, uns auf HOhlen-

wanden Uberlieferten Bilder sind in ihrer gerafften Syrrbolik ein
Hinweis darauf, wie in einer syrrbol ischen, vernutlich sogar auf
rituellem Hintergrund gewachsenen \Veise Sprache und bildliche
Darstellung miteinander verbunden sind.

Es gab zu dieser Zeit

noch nicht das geschriebene Wort in seiner eindeutigen Verbind1ichkeit £Ur al le

~nschen,

die es Jasen, \vohl aber das BedUrfnis,

bestimnte Gedanken, ldeen, lherlieferungen an andere rv\:nschen und
nachste Generationen weiterzugeben.

Etwa

3000

v. CJir. setzte

eine Entwicklung ein, in der das einzelne Zeichen nun nicht mehr
nur representativ war fur einen Gegenstand, sondern zugleich auch
£Ur einen Laut oder eine Lautfolge.

Seinen uns bekanntesten
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Ausdruck findet dies in der 'agyptischen Bilderschrift', wie die
damals entstandenen Hieroglyphen auch genannt wurden.

Beides,

die Hohlenmalerei wie auch die Hieroglyphenschrift, sind anschau1iche Belege dafUr, wie die Wahrnerrn.ing des l'vrnschen von Sehen und
zu erkennen Uber das 'begreifen' und den Versuch, es in der Darstellung und Wiedergabe behaltbar zu machen hinfUhrt zu der Entwicklung eines C.odes, der das Wahrgenannene und Erkannte in einer
abstrahierten Form aufnalni und an andere in einer Weise weitergab, die ihnen Verstehen errrnglichte, d.h. sie konnten sich die
vermittelten lnhalte usw. zu eigen machen, ohne selbst erlebt
oder gesehen zu haben, was an sie weitergegeben wurde.

Das ein-

zelne \\brt - und spater noch vie! eindeutiger die Schriftzeichen
- steht fur einen bestimnten lnhalt, der un so praziser zu benennen
ist, je differenzierter sprachliche Ausdrucksni>glichkeiten oder
auch Schriftzeichen entwickelt werden. ·Der l'vrnsch verfUgte damit
Uber eine imner groBere Anzahl von 'Bausteinen', un sich uns
seine Welt zu verstehen und fur andere verstandlich zu machen,
d.h. zu interpretierten.

Dieser Zusamnenhang zwischen darstel-

lender Weitergabe und verbalisierter Weitergabe von Gedanken wird
hier deshalb so ausdrUcklich benannt, weil Hesse in Wanderung
gerade in der Verbindung von bildlicher Darstellung und sprachlicher Entfaltung seiner Gedanken dem Betrachter bzw. Leser eine
Hilfe zun Verstehen geben will, in dieser Weise versucht noch
deutlicher seine Gedanken 'auf den Begriff zu bringen'.

Weil

zwi schen verfUgbaren und ·:orhandenen Wortern ausgewahl t werden
kann, zugleich aber durch die VerknUpfung von Bild und Sprache
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im eigenen Denken ein ganz personlicher Ausdruck errrDglicht wird,
entsteht auf diese Weise, was wir einen 'personlichen Stil' nennen.

Sprache ist hier also dem Dichter nicht nur Ausdrucksmittel

und Funktion, sondern gleichsam 'heilige
ja ganz ahnlich auch bei IVLsikern im

Substa~z',

~ang

wie es sich

mit Tonen beobachten

und belegen laBt.
Literatur hat ihren eigenen Rhythmus - sei es als Gedicht
oder als Prosa.

Sie Ubernimnt die alltagliche Sprache und fUgt

sie in einen neuen Rahmen ein .. So entstehen neue Betonungen und
neue Klangfarben.

So sehr die Sprache ein Abbi Id des Lebens und

seiner Vorgange ist und darin selbst lebendig ist, sich auch
imrer wieder verandert und weiterentwickelt, so ist doch in der
Literatur Sprache doch auch ein statisches Element.

\Vie s1e

gelesen wird und in welcher Weise sie interpretiert wird, das
wird sich im Wandel der Zeiten verandern.

lnsofern bestimnt das

jeweilige Verstandnis, mit dem eine bestimnte Generation die
Werke eines KUnstlers liest, auch das Verstandnis und die Kenntnis
dieses fvhnnes, seines Lebens und seiner Zeit mit.

!'Lr auf diese

Weise konnen so sehr unterschiedliche Sicht- und Verstehensweisen
selbst herausragender KUnstler, Uber die schon zu ihren Lebzeiten
scheinbar 'objektive' lnformationen in groBer Fulle existieren,
erklart werden.

Wohl in jedem KUnstler gibt es Anteil eines Pro-

pheten, eines Kritikers, eines Traumers, eines i'vbralisten, eines
Unterhalters oder auch eines Geschichtsschreibers - sie alle
machen zusanmen den Zeitgenossen aus und werden auf unterschied-

1iche Weise von der lesenden Nachwelt verstanden und gewUrdigt.
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Allen Kunstforrren aber ist eigen, daB sie Zuspitzungen, Verdichtungen von Gedanken sind, von ldeen, Bildern und Wahrnelnungen, die
sie zun Ausdruck bringen.

Noch eirrnal - dies alles ist der imner

wiederkehrende und \vohl niemals zu seinem Ende kmmende Versuch,
die Dinge und Verhaltnisse dieser Welt 'auf den Begriff zu bringen'.
Genau dieses Beni.ihen laBt auch Hesse nicht los.

So gewinnt das

einzelne Wort seine Bedeutung nicht als Zeichen fur irgendein Chjekt, sondern wird gleichsam eine Dimension der Verstehensweise
des beschriebenen Chjekts.

Die Entscheidung des einzelnen I<Unst-

lers, das Wort in Reirne zu £assen oder aber es in der Prosaform
zu belassen, ist von demWunsch rnitbestirrmt, es zugleich irn Zusamnenhang rnit anderen Elementen zu benutzen - in unserem Fall
dem Klang der Sprache.

Der Dichter wie auch der Schriftsteller

achten darauf, daB der Klang der Sprache einbezogen wird in das,
was sie rnitteilen wollen.

Der Klang des Wortes wird so wichtig

wie seine formate Bedeutung und wird ebenso benutzt, un die beabsichtigte Wirkung zu erreichen.
Das Schreiben von Versen 'ganz aus dem GefUhl' ist eine
Einbildung: es gibt das nicht. Sondern man bedarf der Form,
der Sprache, der Verse, der Wortwahl, und dies alles vollzieht sich nicht 'irn GefUhl', sondern irn Versta!nd. 'Aus
dem GefUhl' schre~bt man zur Not Briefe oder Feuilletons,
nicht aber Verse. 7
Das einzelne Stilrnittel wird zun Verstandnis des ganzen Werkes
benutzt, hat aber als Stilrnittel nicht einen eigenstandigen Wert.

~1ain:

6
7Herrnann Hesse, Briefe: Erweiterte Ausgabe (Frankfurt am
Suhrkarrp Verlag, 1964), S. 120.
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Das griechische Wort fLir diesen SchaffensprozeB heiBt 'poieo'
(Schaffen).

Kunst heiBt deshalb, daB der

~nsch

seine ·1deen und

bestimnte Gestaltungsmittel benutzt und in unterschiedlicher Weise
damit L.JTgeht - so entstehen ein Kunstwerk, Literatur, Gemalde,
Lieder, Gestalten: ihre endgUltige Form ist von alien benutzten
Elerrenten abhangig.
lnmer wieder begegnet uns die Frage, was denn nun das
geschriebene \\brt zur Literatur rracht und wozu wir denn eigentlich
den Begriff der 'Literatur' im Uiterschied zu anderen Formen des
Schreibens, das den oben genannten Gesichtspunkten und Anforderungen nicht genUgt, benotigen.

Was ist das besondere, wenn der

KUnstler gerade diese Therren auf diese we.ise anspricht?

Tat-

sachlich kann.Literatur weinen oder singen, 'kann eine Geschichte
erzahlen oder spielen, kann protestierten oder auch verzaubern,
ja, sogar die ganze Weite der Natur erlebbar rrachen.

Sie kann

Sprache formen und darin Reali tat schildern und in diesem Zusamrrenspiel die Erfahrungen vieler

~nschen

vereinen.

Die Arbeit des

KUnstlers ist darauf angelegt, GefUhle hervorzurufen.

Freud hat

dies sehr deutlich erkannt und sah die Literatur als eine Katharsis fur Enttauschungen des menschlichen Lebens.

FUr das Schaf-

fen des KUnstlers gibt es einen doppelten Lohn: ein Nachlassen
des eigenen, oft qualenden GefUhles, unbedingt etwas mitteilen
zu ni.issen und zugleich die Befriedigung, die das Schaffen selbst
o'bt • 68
bl

68

Agnes Stein, The Uses of Poetry (New York: Holt, Rinehart, Winston, Inc., 1975), S. 101.
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''Gewohnlcich ist das, was ein Dichter ohne auBeren AnlaB rein
fur sich selber schreibt, besser, als was er auf Anruf zu irgendeinem Zwecke llklCht' ', schrieb Hesse in einem dallklls unveroffentlichten Brief. 69 Manche lesen, weil sde eine Lehre suchen und
irgendeine Antwort haben nnchten auf Fragen, die sie vielleicht
selbst nicht eirTIJal prazise stellen konnen, aber ''das Ant des
Dichters ist nicht das Zeigen der Wege, sondern vor allem das
Wecken der Sehnsucht.' ,7o
Letzten Endes nuB alle Kunst .•. ihre Daseinsberechtigung
daran erweisen, daB sie nicht nur VergnUgen llklCht, sondern
auch direkt ins Leben wirkt, als Trost, als Klarung, als
Mahnung, ~ls Hilfe und Starkung b7im Bestehen des Lebens
und beim lberwinden des Schweren.
Was Hesse schreibt, ist ein Ergebnis seiner Malerei, die
fur ihn nicht nur therapeutisches Hilfsmittel war, sondern auch
Bestandteil seines Arbeitswerkzeugs.
Bei den Gedichten, die ich mit Bildchen versehe, besteht
die Einheit von \\brt und Bild nicht darin, daB das Bild die
lnhalte des Gedichts andeuten wUrde, sondern nur in der
ldentitat von Autor und Maler in der Herkunft von \Vort aus
der glei~hen
Landschaft und \Verkstatt, der gleichen Handschri ft. 2
6

s.

9Briefe, zitiert aus Michels, Hrsg., LektUre fur Minuten

2,

177.

7°J-krmann Hesse, Rezensionen aus dem NachlaB, zitiert aus
Michels, Hrsg., LektUre fUr Minuten I, S. 168.

s.

7 1 Briefe, zitiert aus Michels, Hrsg., LektUre fur Minuten
151.

72 Volker Michels, ''Hermann Hesse als Maler'', S.

15-22.
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Hesse gehort zu den wirklichen

~istern

der Sprache.

Sein

Vortrag wirkt auBerordentlich einfach und ist dabei doch erstaun1ich kunstvoll.

Wiegende Rhytf-1-ren binden zierliche, klangvolle

Verse und Strophen voller hochster Bildkraft ineinander. lnhalt
und Form verrnahlen sich zu einer Dichtung bzw. Prosa, die man
nicht genug bewundern kann.73
Mit Recht wird I-lesses Schaffen als autobiographisch bezeichnet.

lnmer wieder ist er den kleinen und geheirren Regungen seiner

Seele nachgegangen und zwar in schlichten AusdrUcken.

Sie sind

einfach und zugleich UrTiliBverstandlch, logisch und doch unkanpliziert.

Einfach sind auch die Satze:

satze verwendet.

kaun einnal werden Neben-

Alie Satze aber sind sorgfaltig konstruiert, un

mi t rmgl ichst wenigen \'W:>rtern vie Ies zu sagen md noch rrehr anzudeuten.

In seinem Beitrag Uber I-lesses Dichtersprache sagt deshalb

Oskar Jancke: ''Bei Hesse sucht die ~Jodie ihr Wort ... ' ,7 4 ~bnchma! spUrt man dem Geschriebenen ab, wie der Dichter versucht, Uber
sich selbst Klarheit zu gewinnen und sein Weltbild so umfassend
wie rmglich mit den Gestaltmitteln der Lyrik zu verdeutlichen und
anderen verstandlich zu machen.

Hin und wieder macht er dabei

Gebrauch van Stilmittel der Lautmalerei, aber der Gebrauch seiner
schwabischen rvlindart ist insgesamt selten und fur seinen Sprachstil
73Eberhard Hilscher, ''Der Lyriker Hennann Hesse,'' Neue
Deutsche Literatur 4. Jahrgang, Heft 9, Septerrber 1956. S. 109-118.
740skar Jancke, ''~Jodie der Sprache,
deutscher Prosa, (rvt.inchen, 1954).

iw

Kunst und Reichtum

SS
nicht charakteristisch.7S
In diesem

Zus~nhang

sollen jetzt die Themen angesprochen

werden, die Hesse - wiederun fast durchgehend durch sein Leben,
aber auch in dem hier zu behandelnden Band Wanderung - beschaft igen.

Sie sind als

fr~

Themen zu bezeichnen, insofern das

Leben fUr ihn etwas Heiliges ist.

Es sind einfache Themen, inso-

fern alles GroBe undElementare einfach ist.

Sie werden

manc~l

auch mit zynischen Zagen versehen, weil das Leben ab und zu nur
mit Zynismus zu ertragen ist. 76

Es ist offenkundig; daB sein

Hauptthema bleibt: 'Die Suche nach dem Ich.'

Als Nebenthemen

erscheinen: Jugend, Gott, Natur und auch der Tod.

Die Art der

Behandlung dieser Themen basiert insgesamt nicht auf vagen

~1aB-

staben, die von der gerade herrschenden Zivilisation und ihrer
Werteskala gesetzt sind, sondern sie orientiert sich an der Natur,
die sich standig verandert.

Die Anderungen nal-Tn Hesse an und

beobachtete sie mit ruhigemGleicl-Tnut.77 ~/ahrend der im vorliegenden Buch beschriebenen Wanderung bAt er in Wahrheit ein
Lebensbild erstellt.

Wie dieses Bild prazise aussieht, kann auBer

ii-Jn selbst 'M)hl niemand vollig nachvollziehen.

Er UberlieB

7SDr. ~rtin Pfeifer, "lnhalt und Stil der Sprache Hermann I-lesses,'' ''Sprachpflege,'' (Berl in: Verlag der \Virtschaft
Berlin, 19s6/s7), S. 83£.
76Herbert Roch, ''Hermann Hesse: Die Gedichte,'' Sonntag,
14. Mirz 1948.
77Ernst Rose, Faith fran the Abyss (New York, 196s), S. 1so.
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das weithin unseren Lberlegungen und unseren lnterpretationen.
kann das Buch wohl auch

ZlfTl

So

Ausgangspunkt der Entstehung eines

eigenen Lebensbildes werden fur den, deres

auf~rksam

liest

und dabei den eigenen Gedanken nachzugehen bereit ist.
''Bei diesem Haus

ne~

ich Abschied ... ''

Bauernhaus
Hier beginnt Hesse sein Abenteuer.
bekannt, aber es bleibt dennoch etwas
~hr

ein Gegenstand als ein Haus.

Das Haus ist ilTn zwar

~rkwUrdig

Distanziertes,

Er macht sich auf die Suche

nach einem Ziel, woman ihn aufnimnt, gerade so, wie er ist, und
wo er sich deswegen auch 'zu Hause' fLihlen kann.

Hinter solchen

Gedanken wird deutlich, daB Hesse auf der Suche nach sich selbst
ist und nach allem, was dazugehort.
Aufgabe se in wi rd.

Er weiB, daB das keine leichte

Aber dennoch wi rd er n i cht aufhoren mi t seiner

Suche, bis er sein Ziel erreicht hat.

Dazu muB er "Grenzen Liber-

schrei ten.' 178 Weil ilTn - seinem Wesen nach und auch schon in
seiner Geschichte begrUndet - Nationalitat unwichtig war, legt er
auf die lnternationalitat seiner Herkunft Wert.7 9 Er ~int dies
nicht so sehr in einem politischen Sinne, wie es etwa bei Heine
auftaucht, sondern sieht die Welt an als ein Konglall::rat aus
7 8Hermann Hesse, Wanderung (Frankfurt ami\lbin: Suhrkamp
Verlag, 1920), S. 9.
79 Siegfried Unseld, ''Er spricht die Sprache der Jugend,''
Frankfurter Allgerreine Zeitung, 3. August 1974.
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vielfaltigen Gegensatzen.
Gott und der

~nsch,

Dazu gehoren Frieden wie auch Krieg,

die Gruppe und der Einzelne, das Suchen und

das Finden usw.
Hesse macht diese Reise gern.

Er liebt das

~rf

in seiner

Vertrautheit, bleibt aber nicht in seinen engen Grenzen stecken.
''lch halte nichts davon, meine Liebe an irgendeinen Fleck der
Erde festzunageln.''
der Erlosung.

80

.

Desha lb bricht er auf und sucht den Weg

Dieser Weg ''fUhrt nicht nach links und nicht nach

rechts, er fUhrt ins eigene Herz, und dort allein ist Gott, und
dort allein ist Friede.' 181
frieden sein nuB.
und schwebt wie das

~rt

Er spLirt, daB er mit sich selbst zu-

drinnen fangt die Suche an, wo Gott ist,

Winds~ol,

voller Versprechungen.

''Der

Wind weht, wo er will, und du horst sein Sausen wohl; aber du
weiBt nicht, woher er karrnt und wohin er geht.

So ist es bei

jedem, der aus dem Geist geboren ist.' 182 Die religiose Pragung
durch das Elternhaus wird hier und durch das ganze Werk hindurch
spLirbar.

Hesse wird von solchem Wind, von diesem Geist getragen

und getrieben - wohin, das kann er selbst gar nicht genau benennen.
\VuBte er's, erLibrigte sich die Reise.

Uiterwegs denkt er darLiber

nach, was. der Sinn von Grenzen ist und lehnt vor allem die vielen
unnotigen W'ande ab, die

~nschen

um sich herum bauen und zwischen

8°Hesse, Wanderung, S. IO.
8I(bid., S. II.
82 Bibel, Johannes Brief 3, V. 8.
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sich errichten.

Nicht un sich abzukapseln und einzl.ITlauern, wil I

er seine Grenzen f inden, sondern un sich zu erkennen und einordnen
zu konnen mit seinen rvt>glichkeiten. ''lch bin nicht
aber ich strebe auch nicht, es zu sein.' 183

vollk~n,

Es ist ein Zeichen

der Reife, daB er wahrnimnt und annimnt, daB er nicht sein kann,
was nicht in ihn angelegt ist.

Jeder ist gehalten, sein

eigenes

Leben zu suchen, zu f inden und zu fUhren, nicht aber das zu tun,
was andere ihn von auBen Uber Sinn und Zweck seines Lebens sagen.
In se i nem Buch Knu Ip hor t Hesse Gott es St imne:

' ' Ich habe di ch

nicht anders brauchen konnen als wie du bi st.' 18 4

'\Ver bin ich?'

- das ist offensichtlich ein standiges Thema fur ihn, das sich
dann haufig auch mit der Gottesfrage verbindet.

Der Wanderer,

unbef riedigt von der Gegenwart, nt>chte nach vorne schauen, einen
Weg f inden, der £Ur ihn richtig ist.
~ellen

Er hofft, am Ende zu se1nen

vorzudringen, seinen Lebenssinn und sein inneres Ich zu

f inden und auf diese Weise inneren Frieden zu

bek~n.

Die

Sehnsucht in ihn wird ihn vorantreiben, dieses Ziel zu erreichen.
Landlicher Friedhof
In diesem Zusamrenhang begegnet uns hier erstmalig das
Todesthema.

Selig sind die Toten und liegen geborgen.

83Hesse, Wanderung, S. 12.
84Hermann Hesse, Erzahlungen, Band V, (Frankfurt am Main:
Suhrkarrp Verlag, 1982), S. 81.
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''Selig, die ihr sanft und namenlos, 8
HeiITEekehrte, ruht imMJtterschoB.'' 5
Diese Dichtung wi rd von einem Rhythmus getragen, der einen ruhigen
Ton andeutet und das GefUhl der Geborgenheit in sich tragt - im
Tod findet man die

~el

le, die MJtter, den Anfang alien Lebens.

Er sehnt sich aber in Wahrheit nicht nach dem Tod, sondern nach
dem Leben.
''Lebenstriinner, dunkel eingescharrt,
86
Wandeln sich und heischen Gegenwart.''
rv1an soil leben in dem BewuBtsein, daB am Ende der Tod steht.

An

Hesses Hausttir in rvbntagnola stand eine chinesische Weisheit zu
lesen: ''Wenn einer alt geworden ist und das Seine getan hat,
steht ifln zu, sich in der Stille mit dem Tod zu befreunden. ''

Er

hat keine Angst vor dem Tod, denn der geht Hand in Hand mit dem
taglichen Erleben.

''Todesruf war auch Liebesruf.

Der Tod wird

sUB, wenn wir ihn bejahen, wenn wir ihn als eine der groBen,
ewigen Formen des Lebens und die Verwandlung annehmen.' •87
''TrUber Rauch nur ist der Traum v<;1;1saod,
Linter dem des Lebens Feuer loht.''
Er lebt in dem BewuBtsein, daB Leben und Tod auch ihn in seiner
85Hesse, Wanderung, S. 13.
86 Ibid.

87volker Michels, Hermann Hesse: A Pictorial Biography
(New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1975), S. 225.
88

Hesse, \Vanderung, S. 14.
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Existenz bestimnen.

Vor seinem Tod aber hat er nocht viel zu tun,

zu erforschen, zu erleben - aber wenn der Tod dann kcrrmen wird,
wird er bereit sein.
Der Wanderer an den Tod
Auch zu mir kannst du eirrral,
CAi vergiBt mich nicht,
Und zu Ende ist die ~al
Und die Kette bricht.
Noch erscheinst du f remd und fern,
Lieber Bruder Tod.
Stehest als ein kLihler Stern
Lher rreiner Not.
Aber eirrral wirst du nah
Und vol! Flamnen sein.
Kann, Geliebter, ich bin 8da,
NilTTil mi ch, ich bin de in. 9
Auch spater, in dem Abschnitt ''Mittagsrast' ', erkennt der Dichter
noch eirrral, daG er Tei! der Natur ist, die ihn wieder zu sich
ne~n

wird.

Erst dort wird er ein Ziel und seine Ruhe finden.

Und erst in der Erfahrung des Todes wird er zugleich seine 'Qielle'
gefunden haben.

Die Erfahrung eines ganzen Lebens wird dann

hinter ihm liegen, eingebunden in die Form von Gedichten, Prosa
und Zeichnungen.

Ein biBchen Traurigkeit schwingt mit in der

Wahrnelnung, daG die Zeit vergeht, aber auch das Wissen darum, daB
er bereit sein wird, dem Todesruf zu folgen, denn er hat wirkl ich
teilgehabt am Leben.
Bergpass
Wer auf Reisen gehen ni:>chte, legt in der Regel vorher seine
89lbid.'

s.

100.
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Route fest.

Kcrnnt der Reisende ohne jede Vorbereitung in eine ihn

vollig unbekannte Gegend, so weiB er schlieBlich nicht genau, wohin er geht.

Es ist unter Unstanden eine sehr

rriihs~

Aufgabe,

vielleicht sogar gefahrlich, herausfinden zu rriissen, auf welchen
Wegen ein uns unbekanntes Ziel am besten zu erreichen ist.

Die

Berge aber rufen Hesse weiter auf den Weg, under kann niemanden
f ragen, nuB seinen Weg

ZLITI

Ziel selbst f inden.

Es gibt ein Ge-

fUhl der Begeisterung, das aber nicht von Dauer ist.
spUrt er die Dinge, die ihn begegnen, nicht
wie frUher.

~hr

Unterwegs

so feinfUhlig

Ein neuer LernprozeB nuB begonnen werden, und eine

Pause zur Erfrischung wird erforderlich.

''Nach beiden Seiten

fallt die StraBe hinab, nach beiden Seiten rinnt Wasser und was
hier oben nah und Hand in Hand

beis~n

steht, findet seinen

\Veg nach zwei Wei ten hin.' ,9o
Nun nuB entschieden werden, auf welcher StraBe der Weg
fortgesetzt werden soll.
die Jugend kann es n4cht

ZurUck in die Vergangenheit, zurUck in
~hr

wirklich gehen.

Die reiche Welt

der Erinnerungen ist wie ein schones, fernes Tai, von demman viel
gesehen und noch

~hr

getraunt hat.

Und diesen 'Schatz an Er-

lebtem' brauchen wir £Ur unser tagtagliches Leben.

Darin sind

wir rv\;:nschen wirklich reich und ''Trager jenes Schatzes, der so
lange lebt und leuchtet, als wir a~n.' ,9i
90
1

Ib i d . '

s.

I

9.

9 Briefe, zitiert aus Michels, LektUre fLir Minuten

2,

S.

203.
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In der Jugendzeit entdeckt der

~nsch

sein Leben, indem

er manches ausprobiert, viele Schritte in al le rri:5glichen Richtungen versucht und auch tut, von denen die !TX!isten aber in neue
Bereiche fUhren - und damit nach vorne gerichtet sind.
Pflicht des Jugendlichen ist es, ''ein

~nsch

zu werden, ein so

brauchbarer, guter·, seiner Fahigkeiten sicherer
rri:5glich.

Die

~nsch

wie nur

lhre Pflicht ist, eine Personlichkeit und ein <Jiarakter

zu werden; nicht anderes.' 1 92

Viele geben bald schon auf.

Die

Forderung scheinen ihnen zu hoch, wahrend Anpassung doch t..rn einen
vie! einfachereren Preis zu haben ist.

''So hUbsch auch die An-

passung an den Geist der Zeit und die lhwelt sei, die Freuden der
Aufrichtigkeit sind groBer und haltbarer'

1

•

93 Hesse stimnt in

se i nen tberlegungen we i tgehem Nietzsche dar in zu, daB das Ind ividut..rn sich von alien Konventionen und Traditionen befreien sol le
und dann sein eigenes Ziel in aller Ruhe und Unabhangigkeit bestimnen solle.9 4 Aber im Unterschied zu Nietzsche ist Hesse der
lherzeugung, daB dieser Weg der Verselbstandigung ein ganz subjektives Erleben ist, und entwickelt gar kein lnteresse daran,
sein Ziel bzw. die J\btwendigkeiten, die er zu seiner D..irchsetzung
erkennt, anderen aufzuzwingen.
auch das Ziel finden.

Jeder nuB fur sich den Weg wie

DaB auf diese Weise rri:5glicherweise al le in

92Hesse, Gesarrrrelte Schriften, S. 335.
9 3Prosa und Feuilletons aus dem NachlaB, zitiert aus Michels,
LektUre fur Minuten I, S. 77.
94S.Koester, ''Self-Realization: Hesses Reflections on
Youth'', fvbnatsheft 57, 1965, S. 181-86.
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ganz unterschiedliche Richtungen laufen, beunruhigt Hesse nicht.
Die

~nschen

sind - jeder £Ur sich, an seinern Platz, mit seinen

Hoffnungen und den Gaben, die in ihm sind - ein Tei! der Gesellschaft, ''einfach dadurch, daB sie da sind. ,,95
Die Berge verwehren es dernWanderer, zu sehen, wohin der
Weg fUhrt, auf dern er sich bef indet.

Eins aber ist sicher:

das

Wasser, ein uraltes Syrrbol fUr Leben, bahnt sich seinen Weg und
flieBt dahin, stetig und unbeirrt, auch wenn Jahreszeit und Witterung es eirrnal brausen und dann auch wieder nar platschern
)assen.

Welche StraBe der Wanderer auch wahlt, er wird dernWeg

des Lebens folgen.

Seine Entscheidung trifft er in dern ruhigen
Wissen: '' ... alle Wasser der Welt finden sich wieder.' 1 96 Wer
dern Wasser folgt, wird auch imrer wieder zu den <)Jellen zurUckfinden konnen und nuB die Schritte nicht bereuen, die er nun auf
seinern ausgewahlten Pfad tut.

Deshalb sollte man nicht auf den

Boden schauen, denn nur der, der sein Auge fest auf den Horizont
gerichtet halt, wird den richtigen Weg f inden.

So gewahnt er

sich an die Haltung des Suchens und ist damit zufrieden.
zwar allein, aber er leidet nicht darunter.

Er ist

Er freut sich Uber

die Farben der Welt, nicht Uber die Traunfarben einer fvblerei,
sondern

Uber die vielfaltige Farbenpracht, wie sie ihm in der

95Hesse, Gesarrrnelte Schriften, S.
96f-lesse, Wanderung, S. 19.

223.
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Natur begegnet, und ist begierig, ''re if zu werden, ist bereit zu
sterben, berei t w:iedergeboren zu werden.' ,97
[X)rf

())rfer scheinen wohl
zu erwecken.

i~r

den Eindruck der Geniitlichkeit

Gleich in dem ersten CX,rf, in das diese Reise ihn

fUhrt, legt Hesse einen Aufenthal.t ein.

Er wandert ohne besondere

Richtung und begreift den Wandertrieb zu einem wesentlichen Tei!
als liebevolle Hinwendung zu den Dingen, die ifln begegnen.

''Die

Reiseranantik ist zur Halfte nicht anderes als die Erwartung des
Seine Liebe zu den ~nschen, Dingen und Zus~n

Abenteuers. 1198

hangen, die ifln begegnen, benotigt nicht jeweils ein spezielles
ClJjekt, sondern existiert unabhangig von dem einzelnen ClJjekt.
Die Liebe an sich genUgt und sie kann dem Leben allein Bedeutung
geben.
fvbn kann alles auf der Welt nachaflnen und falschen,
nur die Liebe nicht: Liebe kann man nicht stehlen, nicht
nachaflnen, sie wohnt nur in dem Herzen, das sich ~~nz
zu geben weiB. Das ist die <)Jelle jeder Kunst.
Liebe gehort zun Leben.
trocknet aus und stirbt.

(h)esie

verk~rt

rrenschliche Existenz,

Die Kraft der Liebe ist es, die

~nschen

in Bewegung setzt, auch die KUnstler nicht zur Ruhe kannen laBt.

97 I b i d . ' S .

2 i.

8
9 1bid.'

28.

s.

99Rezensionen aus dem NachlaB, zitiert aus Michels, LektUre

fur Minuten I, S.

201.
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''Sie suchen nicht das Ziel, sondern nur den GenuB des Wanderns
selbst, das Unterwegssein.'

1100

Auf diese Weise konnen sie lebens-

Jang nach Erfahrungen suchen, die sie wahrscheinlich niemals
machen werden.

Der Maler malt fUr sich selbst und gibt darin

seiner Liebe fUr die Welt Ausdruck, nicht aber
'produzieren'.

llTl

ein Bild zu

Der in irrnGestalt gewinnende und durch ihn ge-

staltete EntstehungsprozeB ist irrn vie! wichtiger und interessanter.
Wahrend der Reise versucht Hesse jedes Problem anzusprechen,
das irrn begegnet.
weiter

ZllTI

Ziel.

Seine Losung fUhrt ihn jewei 1-s einen Schri tt
Es sind Losungen, die nur 'jetzt' und nur £Ur

ihn gelten, die er uns keineswegs zur lhertragung auf eigene
Fragen vorschlagt.
Gewissen

Die eigenen Probleme sind je mit dem eigenen

zu bearbeiten.

Das gehort zu dem ProzeB der Reife des

Ind iv i dulJTIS .
Manchmal fUhlt sich Hesse wie ein Nachtwandler.
so viele Wege, denen er folgt,

Es gibt

so viele Hindernisse, denen er

aus dem \Veg gehen rrnchte, aber er fUhlt sich von der inneren
Stimne abhangig:

diese Stimne wird ihn auf den richtigen, den

fur ihn geeigneten Weg fUhren.
~nschen

In dieser einen Welt, in der al le

leben, hat dennoch jeder seine eigene und unverwechsel-

bare Lebensbahn.

Aber fUr al le

~nschen

gilt der Anspruch der

rvLtter Erde, die sich wiedernimnt, was ihr gehort.

Wir nennen

das vielleicht Tod, vielleicht Ruhe und Frieden, vielleicht Wiedergeburt.
100..

Hesse, Wanderung, S. 29.
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Ganz ahnliche Gedanken finden sich auch in ''Verlorenheit''.
In einfacher Reimform wird die innere Stimne beschrieben, der der
Dichter folgen

rrul3.

Sti~

aber die

Er geht einige Schritte als Nachtwandler,

weckt ihn wieder auf und fUhrt ihn zurUck in die

Realitat, die ihn llklnc!TrRI erschreckt.

\Venn auch ein Leben wie

im Traum sehr vie! einfacher, ja sogar verfUhrerisch scheinen
kann, so darf es doch, wenn die Seele wach ist, keine hohere
Pflicht geben als sich und sein Selbst zu finden, sich und sein
Selbst zu bestatigen, seinem Schicksal zu folgen.

IOI

Die BrLicke
Die EinfUhrung des nachsten ProsastUckes zeigt das Bild
einer BrUcke, die zwei Berge miteinander verbindet und Uber einen
blauen \Vasserfall fUhrt, dessen Rauschen der Betrachter zu horen
me int.

Die BrLicke !l'acht es ni:>gl ich, ein natLirl iches Hindernis zu

Liberwinden und den eingeschlagenen \Veg weiter zu verfolgen.
wieder begegnen dem

~~nschen

l~r

die einzelnen Elemente in der Natur.

Sie konnen sich als Hindernisse in den Weg stellen, die ihn aufhalten oder sogar zurLlckdrangen und zerstoren, aber sie erweisen
sich auch als Bindeglied zwischen

dem~nschen

und der Natur.

Seit jeher haben Dichter die ihnen begegnenden Eler-rente der Natur
zun Anla13 genanren, die eigenen Gedanken formen zu Iassen, und so
in der Landschaft Raum gefunden, der die Seele trostet und erzieht.
1

Kurt J. Fickert, ''The Develoµnent of the OJtsider Concept
1n Hesse's l'bvels,'' l'vbnatsheft Vol. 52, No. 4, April/May, 1960,
I0

s.

172-174.
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Sie wahlen einen Ort oder )assen sich von einer Szene inspirieren,
um eine neue Aussicht anzudeuten oder auszudrUcken.

Das schafft

neue Bez i eh_ungen zwi schen den /lknschen und der Na tur, oder aber
auch zwischen dem/lknschen und seinem inneren lch. 102
In ''Herrliche Welt'' beschreibt Hesse seine Beziehung zur
Natur noch deutlicher.

'' ... oft versucht' ich den Weg in die

schreckliche Wirklichkeit, aber einsam entfloh ich imrer, enttauscht und befreit ... ,,io3

In der 'herrlichen Welt' oder in

dem 'sonnenroten Reich der Kunst' £and der Dichter seine Zuflucht. 10 4 Das Universum begreift er als eine Einheit, in alien
Tei Ien zusanmenhangend und den /lknschen in s i ch e i nsch I i eBend~~nsch

Der

existiert nicht allein, nicht isoliert und unabhangig von

anderen.

Seine lndividualitat unterscheidet ihn in wesentl icher

Weise von anderen Lebewesen.

Er wird sterben, wie anderes auch

vergeht, und doch zugleich in seinem Sterben eine mit anderen
Lebewesen nicht vergleichbare \Vurde haben.

Dennoch ist die lndi-

vidualitat nicht unsere wichtigste Eigenschaft, sondern diese
f indet der /lknsch in seinem Bezogensein auf das ganze Universum.
''Alles paBt brUderlich zueinander ... ' ,io5
102Stein,

s.

185.

io3Hesse, Wanderung, S. 41.
10

10

4Hi I scher, S.

109-II8 •

5Hesse, Wanderung, S. 57·
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In einem ''Gehoft'' legt Hesse eine Pause ein und bedenkt
seine lhwelt, die er als warm, freundlich und ruhig errpfindet.
FUr einen Augenblick verschwinden alle Fragen und Gedanken und
er begnUgt sich mit seinem eigenen Dasein in der Welt.

''Es

bedarf keiner Rechtfertigung' ', warum er sein Leben leben soil.
"Die Welt ist schon und das Leben ist kurz.

11106

D:ich er spUrt

noch ein Verlangen, das nicht zur Ruhe kannt, und weiB, daB er
noch nicht am Ende seiner Reise angekannen ist - so macht er sich
auf 's neue auf den Weg.
Wiederholt gerat er in ' 'Regenwetter' ', das auch recht
schwemi.itig machen kann.

lnmer wieder drangen dabei Gedanken nach

vorn, die besser begraben geblieben waren.

Alles ist fraglich:

das Gute wie das Schlechte, die Freuden wie die Schmerzen, die
Kindheit ebenso wie der unvermeidliche Tod, die Existenz Gottes
wie auch die des fllenschen.
eine Versuchung, der

Solche Gedanken zu verdrangen ist

~nschen

inmer wieder gern erliegen.

Auf

solche Weise aber wird das Leben zu einem scheinbaren Spiel gemacht, nicht aber wirklich gelebt.

Tatsachlich karrpft man so

gegen das Leben, man karrpft sogar gegen sich selbst.

So fUhlt

sich das lndividuum dann abgetrennt von einer Welt, die es nicht
mehr versteht, getrennt von dem taglichen Urgang und der Karrrunikation mit den WeltbUrgern.

Die Folge ist oft ein inmer deut-

1 icher RUckzug auf die eigene Person - mit dem Ergebnis:
kenne mich auch selbst nicht.
106

Ib i d . , S · 58 ·

ich

Das fLihrt zu Angst, fllelancholie

69

und Schwernut.

Die 'Lebenslehre', die Hesse derrgegenUber vermit-

teln ni5chte, besteht darin, zu erkennen, daB der einzige Weg, un
mit sich selbst und der Welt in Frieden leben zu konnen, nur so
aussehen kann, daB man sich selbst treu bleibt, der inneren Stimre
unang~ssenen

Erwartungen

einer gedanken- und gefUhlosen Welt von sich abwehrt.

So Einheit

folgt und die manchmal ungerechten und

mit sich selbst, die ldentitat der eigenen Person zu gewinnen,
das ist die entscheidende Voraussetzung dTie die nierrllnd Frieden
und Harrrnnie erreichen kann. 107
Al lein
Es fUhren Uber die Erde
StraBen und Wege vie!,
Aber al le haben
Dassel be Ziel.

Du kannst reiten und fahren
Zu zwein oder zu drein,
Den letzten Schritt rruBt du
Gehen a 11 e in.
Drun ist kein Wissen
Noch Konnen so gut,
Als daB man al6§S Schwere
Al leine tut. 1
Noch einen weiteren Vergleich fUhrt Hesse aus, indem er
dazu das von ihm oft gewahlte S}rrbol ''Baune'' benutzt.

Er ver-

gleich sie mit in einem guten Sinne einsamen, alleinlebenden, noch
10

7Gert Bruhii, Hermann Hesse: Biographer of the Soul (New
York: Regina Press, 1975), S. 28.
108Hermann Hesse, Poems, (New York: Bantam Boo k s, 1974 ) ,

S.

I

3·
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starken

~nschen,

haben.

Rat.Jre werden als Syrrbole des Lebens in vielen Zusamnen-

die sich harrronisch in der Welt zurechtgefunden

gangen fur Hesse besonders wichtig.

Je starker und ausgepragter

ihr Wuchs ist, lITI so tiefere Wurzeln haben Bal.Ire und brauchen
gut en Boden, der i hnen Ha It g i bt.

' 'Bal.Ire erst reben mi t a 11 er

Kraft ihres Lebens nur das eine - ihr eigenes, in ihnen wohnendes
Gesetz zu erfUllen, ihre eigene Gestalt auszubauen, sich selbst
darzustellen.' ,io9 Die EindrUcke, die der ~nsch in seinem Leben
samnelt, pragen ihn wie die Jahresringe, die an einem BalITI sich
bi Iden und ihm seine Gestalt geben.
desto

~hr

werden.

Je !anger das Leben wahrt,

Erfahrung samnelt sich an, desto starker kann es auch

Jeder 'Jahresring' bleibt am Ende erkennbar und wird

doch zu einem Tei I des Ganzen und darin zugleich Basis fur den
~~nsch

neuen, nachsten Jahresring.

Jeder

in seinem Sein einzigartig.

So rruB er sich denn auch auf seine

- wie jeder BalITI - ist

eigene innere Starke verlassen und ihr vertrauen.
den
ist.

~nschen

So sieht rlesse

auch in seiner Beziehung zu Gott, der in uns tatig

''Heimat ist in dir inne oder nirgends.'

1110

Frannigkeit scheint ihm ein gutes Heilrnittel zu sein gegen
al le Schwerrrut des Lebens, die durch den bewelkten Himnel ebenso
wie durch regnerisches Wetter hindurchklingt.

Aber auch ein guter

Wein mag hier helfen, ein gelungenes Gedicht oder das Wandern
··b
u er haup t . I I I
10

DaB es auch ganz und gar 'negative' Tage gibt,

91-fesse, Wanderung, S. 67.

llO(bid., S. 69.
111

Ibid.,

s.

117.
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wi 11 Hesse nicht verdrangen oder verandern.

''So eine laue,

ertragl iche Mitte ... nein, I ieber die Q.ial noch boser, und dafur
die seligen Augenblicke noch un einen Glanz reicher!' '
~~tblen

112

Das

war ihn Gelegenheit; in Farben Freude wie auch TrLibsal

zu beschreiben;

so konnte er wieder Gleichgewicht in seine

'.Veit bringen und hatte es selbst mit in der Hand, die eigene
Welt zu verbessern. ''Gott wird \Veit im farbig Bunten''. 11 3
Mit sich und in sich selbst rruB er entdecken,

wo

dieser Gott

seiner Welt die Farben gibt.
Auch andere Gegensatze schildert Hesse, die danach drangen,
LiberbrLickt zu werden.

Jeder

i\~nsch

hat in seinem lnneren zwei

Seiten, die zusanrren existieren und auch existieren rriissen.

Auf

der einen Seite sind es Vernunft, Erinnerung, Tradition und Erziehung, auf der anderen stehen Spontaneitat, GefLihl oder auch
Intuition oder lnstinkt.

Auch fUr den Dichter gilt es

i~r

wieder neu zu lernen, wie diese beiden Seiten zusamrrngehoren
und

zus~nleben.

Das Ergebnis wird z.B. in dem, was als ein

Kunstwerk entsteht, sichtbar.

Dahinter steht eine jeden Tag

neu zu fLihrende Auseinandersetzung, mancrrnal auch ein innerer
Karrpf, der in dem durchscheint, was geschrieben wird.

Neben den oben bes ch r i ebenen Bez i ehungen zwi schen
und Natur oder dem, was im einzelnen
112lbid.,

s.

118.

ll3lbid.,

s.

109.

~nschen

M~nsch

selbst vorgeht,
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ist ein wichtiges Feld auch die Beziehung zwischen

~nsch

und Gott.

Alie diese Beziehungsfelder greifen ineinander. 11 4 Von ihrem
Wesen wie auch von I-lesses Interpretation her sind sie nicht rrehr
voneinander zu trennen.

1-Iesse ist ein franrer Mann, der glaubt,

daB das Lebensziel eines jeden lndividuurns (d.h. seine Erlosung)
in der Verbindung rnit Gott liegt.

Er ist davon Uberzeugt, trotz

der fur ihn sehr problematischen Erfahrungen, die er rnit dem
christlichen Glauben in seinem Elternhaus gemacht hat.

In

''Pfarrhaus'' forrnuliert er seine eigenen Gedanken und unschreibt
die Autoritat, an die er sich halt.

Der Widerstand gegen al le

ewige, von auBen gesetzte Autoritat wird nun erkannt als leidenschaftliche Suche nach einer das eigene innere Gesetz

besti~nden

Autoritat. 11 5 Die Macht des Ewigen herrscht Uber das Universurn
und sie ist es, die irm erst seine Bedeutung gibt.

Dieser rvhcht

begegnet er in der Frcrrrnigkeit, die fur ihn in einem tieferen Sinn
Vertrauen ist.

Darin liegt wohl auch begrUndet, daB religose

Gedanken Kindern leichter nahezubringen sind.

Die Erwachsenen

sind Uberwiegend von der Vernunft bestimnte Wesen und akzeptieren
nicht rrehr urniittelbar, was sie sehen und horen.

Ein solches

vollig das eigen Wesen durchdringendes Verstandnis des Glaubens
rnuB sich auch gegen 'Gotter' wenden.
glauben rri.issen, ist in uns innen.
11
11

"Der Gott, an den wir

Wer zu sich selber nein sagt,

4Siehe Darstellung, Tabelle I.

5Theodore Ziolkowski, Hesse: A Collection of Critical
Essays (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1973), S. 49.
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kann zu Gott nicht ja sagen.' ' 116 Die zentrale Frage, die Hesse
beschaftigt, ist, wie man diese Verbindung erreichen kann und wo
. f'In den wir
. d . 117
man sie

An Hesses Gestalten werden oft die bewuBten oder auch unbewuBten Versuche deutliche, Gott zu finden, un so einem bisher
unbedeutenden Dasein auf Errlen einen Sinn zu geben.
Herzen jedes

~nschen

Da Gott im

ist, ist die Aufgabe, das eigene Herz zu

entdecken, zu prUfen und zu erforschen.
und anstrengende Aufgabe, die vie)

~1.Jt

Dies ist eine lang\vierige
und auch Geduld verlangt:

ein lebenslanger ProzeB, eingebettet in scrrrerzliche wie auch
freudenvolle Erfahrungen.

Es gibt viele Wege nach 'lnnen', zur

Seele, zum Zentrun, zu Gott.

FUr 1-Iesse ist das AufspUren dieser

Wege e in Stuck 1-Ie im<ehr 'nach Hause', zur /\Lt ter.
Auf der Suche nach Gott darf man sidi,nicht zu stark ander.. . b"In den. II8
wartig

Das betrifft ~nschen und Orte, ldeen und lher-

zeugungen in gleicher Weise.

Alie Bilder, die bisher Gi.iltigkeit

hatten, bleiben zurUck, un dem Neuen RaUTJ zu schaffen. 119 Die
Bi Ider, die dm unterwegs begegnen, pragen sich ein.
beschreibt sie, verwandelt sie in Ereignis.

Er nkllt sie,

l.A.irch seine Beschreib-

116
Rezensionen aus dem Nachlass, zitiert aus Michels, Lektlire
_fur Minuten I·' S. 201.
11

7Bruhn, S.

26.

8Vgl. auch jene Gleichnisse und Parabeln der neutestarrent1 ichen Lberl ieferung, in denen den JUngern abverlangt wird, alles
hinter sich zu Jasen, was sie sonst binden konnte, z.B. tvbtthaus
11
..

4, 19-22.
119I3ruhn, S. 29.
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ungen hi ndurch wi rd spUrbar, was e in bef re i tes Leben se in kann.
Unser Leben in der Welt ist Ant\\Ort und Ausdruck des Lebens in
uns.

Hesse hat sich 'auf den

Wanderung.

~Jeg'

gemacht - namlich auf diese

Sie war nicht seine erste

gewesen sein.

und wird nicht die letzte

Alles, was jetzt wichtig ist, ist die Frage:

\VO-

hin fUhrt die StraBe? Weder zurUckzugehen noch stehenzubleiben
kann eine Alternative sein.

Und dennoch wird das, was hinter ilrn

liegt, nicht unwichtig.
Die Vergangenheit zu vergessen, wlirde heiBen, das Leben
der Seele zu verlieren.

Die Zukunft zu ignorieren, wUrde be-

deuten, die Seele sterben zu )assen,

Als

~A=nsch

will er durch-

dringen zu jener Vollstandigkeit und Einheit, die al le l'venschen
fur ihr Leben so dringend brauchen.

So schildert er Wege, die

zu einer neuen Einheit, einem neuen Leben fUhren konnen.

Die

.. ke. 120
. be 1st
.
.
Brue
L1e
seine
Rotes Haus
Wir sind am Ende seines BUchleins angekarrren.
1mrer noch auf der Suche nach seiner Heimat.

Hesse ist

Er glaubt fest,

daB er sie in sich finden wird, und stellt sich vor, wie anders
dann sein Leben ware.

Endlich hatte er dann ein Zentrllll, von dem

aus er 1n Ruhe andere erreichen konnte.

Auf die eigene Kraft

konnte er sich verlassen und wUrde wissen, wer er war, wer er ist,
und wer er sein sollte.

120fbid.,

s.

26-33.
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Der Heirrgekehrte ist ein anderer als der stets Daheim
gebliebene. Er liebt inniger, under ist freier von
Gerechtigkeit und Wahn ... Wir ken~en
nur ein Gluck: Liebe,
1 1
und nur eine Tugend: Vertrauen.

Von seinen Erfahrungen hat er gelernt.

lnnere Ruhe und Frieden

werden nur gewonnen, wenn man die eigenen Erfahrungen imrer neu
der lherprLifung aussetzt und in Frage stellt.

Dies begleitet

die Jahre des Alter-werdens.
Die Jahre gingen drLiber her
Mit Reuen und mit Warten.
In unseren Jugendgarten
FUhrt keine Strasse mehr. 122
Daheim ist er noch nicht.
heil zu werden.

Es bliebt die Sehnsucht, sich zu finden,

Und wieder geht er fort, in dem BewuBtsein, daB

er rrnglicherweise nie sein Ziel erreichen wird.
Kein erreichtes Ziel war ein Ziel. Jeder Weg war ein
lhweg, jede Rast gebar neue Sehnsucht. Viele lhwege
werde ich noch gehen, viele ErfUllungen noch werden12mich
enttauschen. Alles wird seinen Sinn einst zeigen. 3
121 Hesse,

Wan derung,

s.

89.

122

Herrnann Hesse, Poems, ''Schicksal '', S. 35.

12

3Hesse, Wanderung, S.

17.

KAPITEL VI
ZUSMMENFASSUNG
Der Leser hat das Ende der \Vanderung miterlebt.

Es ist die

Erfahrung eines anderen, die man nicht wirklich miterleben kann,
und in die man doch einbezogen ist.

Hesses Schilderung kann kein

Ersatz fur die eigenen Schritte, eine eigene Wanderung sein, schon
gar nicht die RegrUndung dafUr, nun der eigenen Tragheit oder gar
den eigenen Angsten nachzugeben oder sich von ihnen abhalten zu
lassen, selbst aufzubrechen.
das auf hochst

einfUhls~,

Dieses Riichlein ist ein Kunstwerk,
aber auch eindringliche Weise in

Bildern, Prosa und Dichtungen die Erlebnisse und Gedanken des
Wanderers Hermann Hesse schildert.

Hesse hat niedergeschrieben,

was seine Wanderung notwendig machte und sie auch begleitet unsere Aufgabe, die Aufgabe der Leser ist es, uns davon inspirieren
zu )assen und die eigene \Vanderung zu beginnen.

Hesse hat einfach

getan, wozu seine Natur ihn drangte, und beim Lesen wird klar,
welche wichtige Bedeutung sein Schreiben fur kUnftige
"Jeder KUnstler. .. stellt einen Versuch der

~nschheit

~~nschen

hat.

zu neuen

l'vbglichkeiten dar, und je mehr er das ahnt und ein seinen Werken
ausspricht, desto starker wird seine Wirkung sein. 1112 4 Flir
Hesse ist zunachst, was er sich
12

vorgenannen hat, darin erfiillt,

4Prosa und Feuilletons aus demNachlaB, zitiert aus Michels,
LektUre £Ur Minuten I, S. 164.
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daB er sich hat auBern konnen, ihn wichtige Dinge erlautert hat,
ihn eindrUckliche Augenblicke gesamnelt und so Leben erfahren hat.
Zllll anderen hat er ein Ziel genannt, das unsere Gedanken anregt,
uns und anderen Fragen stellt, die nach unseren Antworten verlangen.

Der Dichter wollte deutlich machen, daB die Lebensbahn

ein Weg voller Fragen ist.

lhn sind Richtungen deutlicher ge-

worden, in denen Antworten zu f inden sein werden, aber er formul iert erstaunl ich wenige Antworten ganz prazise.

In einem

anderen Zusamnenhang gibt er einem 'jungen Problematiker', der
offensichtlich gerne alle Dinge mit Fragen versieht, die folgende
Antwort:
rv'eine Antwort ist: Ja, sagen Sie Ja zu sich, zu lhrer
Absonderung, lhren Gefuhlen, lhrem Schicksal! Es gibt
keinen anderen Weg. \Vohin er fUhrt, weiB ich nicht,
aber er fUhrt ins Leben, in gie \Virklichkeit, ins
Brennende und Notwendige.' 11 5
Wie diese 'Ja' aussieht, darauf nuB jeder rv'ensch seine und zwar
seine eigene Antwort f inden.
die wohl die allermeisten

Hesse hat viele Themen angesprochen,

~~nschen

in gleicher Weise angehen,

auf die sie also auch Antworten finden mUssen.
sich als

Zlfll

Lind wie er es fur

Leben notwendig erkannt hat, den Antworten imrer

weiter nachzugehen, so gi It das

auch fUr alle rv'enschen.

zu antworten heiBt, auf das wi rkl iche Leben verzichten.

Nicht
Un Klar-

heit zu gewinnen, mUssen wir uns selbstkritischer lberprUfung
stellen und genau zu ergrUnden suchen, wer wir jeweils - unter
12

5Briefe , ''an einern jungen Problematiker Herr W., Ende
Oktober, 1932 11 , zitiert aus Michels, LektUre fur Minuten I, S. 61.
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we lchen Uns tanden und Bed i ngungen auch imne r - s ind.

So kann un s

wirklich jeder Schritt naher zu der Wahrheit unseres Lebens fuhren.
Wir leben ja heute in einer Zeit, in der das Tatigsein, Vorwartsstreben und der Besitz materieller Guter sich besonderer \Vertschatzung erfreuen.

Sie bilden

~bBstabe,

an denen viele

~nschen,

ja, im wesentlichen unsere ganze Zivilisation, ihre ethischen Vorstellungen ausrichten.

So sehr sind wir auf die Dinge, die wir

tun, konzentriert und so nachhaltig von ihnen in Bann geschlacen,
daB wir nur zu leicht und rr0glicherweise auch ganz gern der Frage
ausweichen, die zu allererst zu beantworten ist:

Wer sind wir?

Erst auf diesem Hintergrund sind dann die Kriterien unseres Tuns
zu bestimnen.

Wenn wir aber uns selbst gefunden haben, dann

sol I ten wir Gott danken, daB so ein groBer Reichtun unterschiedl ichen Seins unter den

~nschen

ist - al le

~nschen

sarrkeiten und dennoch ist niemand wie der andere.

haben Gerrein-

Wir haben Grund,

uns darLlber zu f reuen.
Jeder 1Vensch aber ist nicht nur er selber, er ist auch
der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und
rrerkwLlrdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich
kreuzen, nur einmal sound nie wieder . DarlfTl ist jedes
l\Aenschen Geschichte wichtig, ewig, gottlich, darun ist
jeder ~ensch, solange er irgend lebt und den Willen der
Natur erfLlllt, wunderbar und jeder Aufrrerks~eit wLlrdig.
In jedem ist der Geist Gestalt geworden ... L
Hinter alien Tatigkeiten, lnteressen und Erfolgen findet sich
ein unerschLltterl icher Kern, der zun Wesen des
12

~nschen

gehort.

6!-Iennann Hesse, Die Ranane und die groBen Erzahlungen, Band
Ill: Demian, S. 7,8.
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Was den einzelnen J\ienschen so unvergleichlich macht, ist vollig unabhangig zu sehen von der Rolle, die jemand vielleicht in seinem
Leben spielen kann oder auch eben nicht spielen kann.

Selbster-

kenntni s heiBt sich wirklich besser zu kennen als nur in den
Rollen, die man im Laufe der Jahre aufgedrangt bekannt oder auch
selbst annimnt.
Zuletzt wird es demi\ienschen, der sich so ansieht und akzeptiert, dann einfacher sein, sich selbst fUr wert zu halten und sich
selbst treu zu sein - auch und gerade im

~ang

mit anderen.

leicht das gesagt ist, wo schwierig ist es, dies zu tun.

So

l\Otwendig

bliebt es fur ein Leben in der ldentitat der eigenen Person, auch
dann wenn es sich als notwendig erweist, den Versuchungen zu Anpassung zu widerstehen, was imner dann besonders schwierig ist,
wenn solche Versuchungen von
schatzen.

~nschen

ausgehen, die wir besonders

Das Wissen, wer man ist, und die GewiBheit, daB man

wUrdig ist, erni:5glicht demi\ienschen, frei zu sein sowohl im Urgang
mit sich selbst wie auch mit anderen.

Wie also finden wir uns?

Schon als Kinder fangen wir an, uns selbst zu entdecken,
unseren Karper, unsere Sinne, unsere lhwelt, und entwickeln unsere
Fahigkeiten.

In jedem Kind kannen so vie le und ganz unterschied-

1iche Anlagen und i\t:Sglichkeiten seiner lhwelt zusamnen, die in irm
zu einer neuen, unverwechselbaren Einheit f inden.

lndem Hesse aus

den Elementen, die hier zu nennen sind, auswahlt, sie interpretiert
und urrgestaltet, gibt er uns mehr als ein Bild oder ein Gedicht.
Er gibt uns darin Anteil an seinem Sein;
sieht, wie er denkt und fUhlt.

zeigt, wie er seine \Veit

Beginnt man in jungen Jahren, sich

80

seine Welt zu erobern, Zusanmenhangen nachzuforschen und BegrLindungen zu suchen, wird man je bewuBter dies geschieht, am ehesten
erkennen, wie unschatzbar wichtig ei.n solches Suchen ist.

Der

altere Mensch hat hier erst wieder manches hinter sich zu !assen,
was il-m im Wege steht.
Eine der entscheidenden Fahigkeiten, die al le Erziehungsarbeit vermitteln nuB, ist deshalb die Fahigkeit, Entdeckungen zu
machen und nach Antworten zu suchen, statt teilnal-mslos abzuwarten,
bis jemand die 'richtigen' Fragen stellt und dazu auch gleich die
passend erscheinenden Antworten mitgibt.

In jeder kLinstlerischen

Tatigkeit findet sich der Orang nach neuen Erfahrungen, nach dem
VorstoBen in neue Bereiche besonders deutlich ausgepragt.

Gut

erkennen kann man das in den Arbeiten von Kindern, in die die vorhandenen Kenntnisse eingebracht werden und neue
deckt werden.
eine

~el

~glichkeiten

ent-

So ist der ProzeB des kLinstlerischen Schaffens

le fLir neue Einsichten und Erkenntnisse, eine Einladung,

nachste Schritte zu versuchen. 12 7
Ausgangspunkt ist imner wieder die Beziehung zwischen dem
KLinstler und seiner lhwelt.

Den hiervon ausgehenden Anregungen

und Belastungen kann er nicht entfliehen. 128 Die genannten Faktoren
eines kreativen Prozesses

bedi~

die ganze Sensibilitat des

Urgangs mit Problerren, Meinungen, GefUhlen und Erfahrungen, die
12

7Lowenfeld and Brittain, S. 4.

128

Siehe auch Darstellung, Tabelle I.
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sich sowohl in Worten als auch im Ausdruck durch andere
niederschlagt.

Der junge

~nsch

~dien

i st in der Lage, viele ldeen in

sehr kurzer Zeit aufzunerrren und sich zu eigen zu machen.

Diese

Fahigkeit ninmt in dem i\ibBe zu wie das Denken unabhangiger wird.
Das erst erni:)glicht, sich in der Welt einzurichten, ohne sich
gleich anzupassen, eigene Lebensweise zu entwickeln;
die Eigenschaft, ldeen auch

~ugestalten,

so wachst

Verhaltensweisen zu ver-

andern, rvrnschen, Dinge und Zusamrenhange gleichsam in einem neuen
Licht zu sehen.

Wir nerrren ein Problemwahr, analysieren es in

seinen einzelnen Teilen und entwickeln bestinmte Beziehungen.
Dann fLigen wir wieder die einzelnen Teil und Aspekte zusanmen und
schaffen unseren Ausdruck, geben unsere Antwort.
sich Kreativitat und Denkfahigkeit. 129

So entwickeln

!st die eigene Person-

1ichkeit zu schwach ausgebi ldet, un sich der Lberrnacht der anderen
zu erwehren, wird ein eingenstandiges Schaffen nicht nnglich sein.

Dem kLinstlerischen Werk fehlt dann die innere Stinme, d.h. seine
&rotionen, ldeen und Visionen finden keinen originellen Ausdruck.
Seine Arbeit wird Fassade ohne Substanz, i\ibske ohne Leben.

Nur

der selbstbewuBte KLinstler kann Werke schaffen, die fLir sich
sprechen konnen.

Alie Ausbildung und Erziehung soil deshalb

darauf gerichtet sein, rv\::nschen dabei zu helfen, den Punkt zu
finden, von dem aus sie nicht irgendein Leben, sondern ihr Leben
gestalten konnen.

Alie anderen Absichten in der Erziehung ver-

hindern Entwicklung anstatt sie zu fordern.
I29fbid., S. 8,9.

Das muB auch die
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Arbeit an den Schul en bestirnren. r3o
Damit ist nicht gesagt, daB jeder l\1ensch zu jeder Zeit tun
kann, was inn richtig erscheint, sondern daO jeder

~nsch

imstande

sein soll, jeweils seinen eigenen Beitrag zu leisten, auch bei
der Losung von gemeinschaftlichen Aufgaben in Politik, Wirtschaft
und l<ultur.

Der Mensch ist auf das Leben in der Gemeinschaft mit

anderen angelegt, aber der einzelne flknsch wird in seinem Sein
nicht

von der Gemeinschaft bestimnt.

Kunst besonders deutlich:

Gerade das wird in der

Sie entsteht aus solchem gemeinsamen

Lebens heraus und zugleich lesen, horen oder sehen wir den ganz
eigenen Beitrag des jeweil igen KUnstlers.

Seine Werke sind sein

Beitrag zu einer Welt, in der er mit anderen

~~nschen

lebt.

Sie

sind nicht von seiner Person zu trennen wie auch nicht von der
Urgebung, aus der sie starnren.

Der

~nsch

ist Tei I seiner Welt

und ohne sie nicht zu denken.
Alie Kunst entwickelt sich in diesem Zusamrenhang zwischen
der Natur und

dem~knschen.

Gott hat die Natur und den i\i\::nschen

geschaffen und lebt in der Seele des l\1enschen.

Er hat direkten

Einf luB auf das Individuum und seine lhwelt.

Cline Gott gabe es

den rknschen nicht und auch nicht die Natur.

Die Kunst gibt

diesem

Zus~'"!'TlTnhang

seinen

vollk~nsten

Ausdruck, indem sie

widerspiegelt, worum das Denken, FUhlen und Hof fen der l\1enschen
seit jeher sich bewegt.

I3°1bid., S. 25.
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Die Wanderschaft, geschildert durch die Malerei, die Prosa
und Dichtungen, ist ein ideales Sinnbild und eine passende Ausdrucksform fLir eine ganz bestimnte Lebensauffassung, die man in
alien Werken Hesses finden kann.

~rWanderer

verkorpert die nicht

enden konnende Su:tie nach einem bedeutsamen Dasein.

Seine

~Jelden

sind der sogenannten Realitat entrLickt und streben nach einem
zeitlosen Bereich der Seele.

Aber schon bald erkennt das lndi-

viduum, daB das Ziel unerreichbar ist und wird schwerniitig.

Das

bedeutet entweder die vollige Vernichtung aller Hoffnung oder
aber die Erlosung.
falls in sich.

Jeder Schritt tragt hier die Gefahr des RLick-

Es ist Gott, der den

~~nschen

Ziel nicht aus den Augen verlieren laBt.

fUhrt und ihn seine

Dieser ProzeB ist der

Entwicklung van alttestamentlichen Adam zum erlosten CJiristus
ahnlich, wie ihn die biblische Tradition schildert.

Nur in der

Erlosung kann das Individuum seine wahre ldentitat erreichen und
seine physischen, enntionalen und geistlichen Krafte vol I entfalten.
Das Verlangen, die eigenen inneren Geheirrnisse herauszuf inden
und die heimlichen und unheimlichen HintergrUnde des Lebens zu
erforschen, ist in einem tiefen Sinn auch das Gefahrliche in
Hesses Werken. 131

Jeder rruB seine eigenen \Vege f inden; es gibt

keine allgemeinen Rezepte, um in Frieden und Harnnnie in und mit
der Welt zu leben - aber damit ist jeder auch sich zieml ich selbst
Liberlassen.
1

Darin liegt das Gefahrl iche.

31 ziolkowski, S. 54·

In einer Welt, die
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imner deutlicher ganz bestinmte Verhaltensweisen verlangt, in
der Originalitat und lndividualitat imner offenkundiger eingeengt werden, steht dieser Schriftsteller ein fUr die Wichtigkeit
des lndividullllS und sein unbedingtes Recht darauf, so zu sein,
.

wte

.
132
er 1st.

Da du nun einnal so bist, solltest du andere wegen
ihres Andersseins weder beneiden noch verachten, und
sollst nicht nach der 'Richtigkeit' deines Wesens
fragen, sondern sollst deine Seele und ihre BedUrfnisse
wie deinen Korper, deinen Narren, deine
ebenso hinne~n
1
Herkunf t etc. 3

Hesses HeranfUhrungen und Losungen zielen ab auf eine
Wiedergewinnung der ldentitat durch Verinnerlichung, Kontemplation, BewuBtseinsveranderung und -erweiterung sowie ein Aufheben der Personlichkeitspaltung durch den Ausgleich zwischen
Sinnlichkeit und Geistigkeit

im~nschen.

Die Kunst in allen

ihren Ausdrucksrr0glichkeiten ist ein Anfang, um Losungen naher
zu karrnen.

Sie gibt uns so viele rvt:>glichkeiten, uns zu auBern,

damit wir uns selbst sehen und verstehen konnen und zugleich
andere die CJiance haben, uns kennenzulernen.

Wanderung will

~t

rnachen, nun sein eigenes 'Buch' zu schreiben, zumindest aber den
ersten Schritt der eigenen Wanderung zu beginnen.

Hesse hatte das

wohl nicht wegen der darin enthaltenen Bestatigung fur sein Vorgehen gern gesehen, sondern wei I die Wege, die so begonnen werden,
fur jeden notwendige Wege sind.
1 2

3 Bruhn, S. 6,8.

Briefe

I33ursula and Volker Michels, Hermann Hesse: Gesamnelte
2, S. 34.
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TABELLE I: Kreis der Gedanken der inneren Welt Hennann Hesses.
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HERMANN HESSE: EIN LEBENSABRIO
1877

Hermrnn Hesse wurde am
geboren.

1881-86

Famil ie in Basel.

1886-95

RUckkehr nach Dlw. Schule in Dlw, GOppingen
(1890-91) und Maulbronn (1891-92). Nachdern er
der Schulen entf lohen ist, wurde er in 'Erziehungsanstal ten' in Bad Boll, Stetten, Basel und
Bad Dnnstatt geschickt (1892-93). Wechselnde
Berufe, bemerkenswert als ~chanikerlehrling in
Dlw.

1895-99

Lehrling in einer Buchhandlung in TUbingen.

1899-1903

Buchhandler in Basel.

1904-12

Gaienhofen am Bodensee. Ehe mit Maria Bernoulli
(1904). Mitarbeiter an zahlreichen Zeitschriften.
~1itherausgeber der Zeitschrift 'l'vllrz' (1902-12).
Reise nach Ostindien rnit Maler Hans Sturzenegger

2.

Juli in Dlw WLirterrberg

(1911).
1912-19

Bern. l'btstandsarbeit fur deutsche lnternierte
und Kriegsgefangene (1914-19). Analyse mit
Josef B. Lang (1916-17).

1919-22

Nbntagnola in Ticino (Schweiz). Anfange des fvhlens.
Mitherausgeber der Zeitschrift 'Vivas voco' (191922). Analyse mit C.G. Jung (1921).

1923-31

Nbntagnola. Besuch im Spa Baden (1923). Scheidung
van l\t'.aria Hesse (1923). Ehe mit Ruth Wenger (1924)
und spater noch eine Scheidung (1927). Vorlesungstour in Deutschland (1925). Winter in ZUrich (19253 I).

1931-62

Nbntagnola.

Ehe mit Ninon [X)lbin, nee Auslander

(1931).
1962

Hesse starb am 9. August in Nbntagnola.
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VEROFFENTLICHTE WERKE
1899
1899
1901
1902
1904
1904
1904
1906
1907
1908
19IO
1912
1913
1914
1915
1915
1916
1919
1919
1919
1919
1920
1920
1921
1921
1922
1923
1925
1925
1926
1927
1927
1928
1929
1930
1930
1932
1935
1936
1937
1941
1943
1945
1945
1946
1946
1946

Ranantische Lieder
Eine Stunde hinter Mitternacht
Hermann Lauscher
Gedichte
Boccacio
Peter Cairenzind
Franz von Assisi
Untenn Rad
Diesseits
Nachbarn
Gertrud
lhwege
Aus Indien
Rosshalde
Knulp
An Weg
Schon ist die Jugend
Demian
Kleiner Garten
Mirchen
Zarathustras Wiederkehr
Kl insors letzter Sanner
Wanderung
Blick in Giaos
Elf Aquarelle aus dem Tessin
Siddhartha
Sinclairs Notizbuch
Kurgast
Piktors Verwandlungen
Bi lderbuch
Die Nurnberger Reise
Der Steppenwol f
Betrachtungen
Eine Bibliothek der Weltliteratur
NarziB und Goldrund
Zlln Gedachtnis unseres Vaters
Die Nbrgenlandfahrt
Fabu I i erbuch
Stunden im Garten
Gedenkblatter
Kleine Betrachtungen
Das Glasperlenspiel
Berthold
Traurgefahrte
Dank an Goethe
Der Europaer
Krieg und Frieden
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VEROFFENTL ICHTE WERKE, fortgesetzt
1950
1951
1951
1952
1954
1955
1955
1957

Alie BLlcher dieser Welt
Spate Prosa
Briefe
Zwei ldyl len
Hermann Hesse/Rana in Roi I and
Be schwarungen
Aquarelle aus dem Tess in
Festliches Tessin
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